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f t*i,," d :ire .n"ulill; , "u:::l:_l::.nT:"ffff"|i":J';:"rlil"i'-;;:ilr*'""- I  contagiousl but inflation,  unemploy'meq.! anO stagnation can likewj-se be f  infectiousn  This places a special- responsittriiy  on the v,rorldrs two major
t  tratling porvers and trad,ing part,ners for  maintaining both goocl relations I  between thernselves and an auspiclous climate tor  iiternational  economic I  relations.
- ]  The Community recognized this  r.esponsibility.and played a F  rnajor rol-e in- resolving lait  yeairs internationat  rnonetary. crj-sis.  fhe comrnunity  member statei  were instrumental j-n achieving the currency realign- ment tn  lttashington December 1g.  Forrovring th;i  lr"-co**ission  in  February negoti'ated a trade ii8reement with the uniied st"t"ur-which  marked. an impor- tant  milestpne in  relatj-ons between the united states 
""a""tirlt;;r;"" comrnu-nity. rt  was with the ctesire to  rr""-ro"l;";;;-rce  further  that the community proposed nei,v global trade negotiations.  This initiative opened the way for  the declaration made uy'the  Community, Japan anrl the united states rrto irr'iti"l""  "ld  activniy  support multileileral- and compre- hensj.venegotiationsintheframeworktrc,.\rnbeginningin19?3wi.tha
view to the expansion and the ever greater liberalization  of v,rorld trade and improvement in  the standard.of iiving  of the peoptu 
"f-tf.1"-*Jifj.,, Tne fcllorvin8 report ceal-s with  trru :.ro"ious issu""  -nr"n are ctlrrently  being discussed bstvreen the United sNatep 
"na-ii,"-o*"opu*, 9on}un1fr.  The method chosen rras a, f";,;;"i;-"";;;;;lirr*  f""";;;";i;;  of the past and present commercj-at and monetary relatiins  betv;een the comrnunity and the United Stateso  This rgport  ,has been limited  to the areas of direct competency of the European Commu'nity ltself  apd i,n parti-cular to  those of the Comrnission" , 
,
I.  Genqiai Trade Devglbpment
'  since the estabrishment  of  the:European  communi-ty in  19ilt trade between.the two pqrtners,hai,ueun ext-reqrely beneficial  fer  both sides of the Atl-anticr.- The rapidly  rising  standard:of living  in'the  vastmarket of tle European common l{arket ano tire aiminisiring barrj-ers to  comnerce in  Europe nade j't  an attraetive  erport market, "up"-i*ltry,for  Arnerj-can'consumer  pro- ducts and capital  good.sr
a




,r:"::*.:l externil  tariff.  The comnunityrs external tariff  vras establ-ishec] as an average of. the proviously existing  tarifJs  for 'tfre six  *"*U""-"iut"., resulting  in  a more uniform and. tiwer  tariff  f.or the g";;;;;;"""3".i"*hole" In post-liennedy Round ratesl  qor example., only jl.1.lg 
"i 
giC"io"iriu"on industrial  goods are over 10 % ana i,\-/3.' u"".l"ul',1>'t%, compare a u  ld-.1 ll of  Arnerigan tariffs  over ]!  i,l.:ane 23.? % over j5 %"' The European Community today has the ro'vrest tariff  or tnerma;or industrial  areas r.





(Source :  rrBasic Documentation for  the Tariff  Studyrr  GATT t  1971)
(x) The folLo.uying background note ls  aq,updated version of the note ttThe monetary and commercial rela.tions-between  the Commuriity and the United States :  Facts and Figuresil (p-56) I  publi-shed by the Spokesmanrs Group in  Osfobst 1971.
Raw l'iaterials. semi-maplf .  Fin.-manuf ,  Arr iri4ustriar- productq
o "d  6,2  B ,T  d "t  -*-* 3"8  8-3  B.1  7,1 5,5  9.3  12oO  9 "? 1.2  83  10,4  7,5'' 
t..j?. t
Since 1958 the Community has been a rapidly growing market :
American exports. In 1958 the U,ll. exported $ 2.8 billion  (*)  worth o
goods to the Cornmunity and imported $ 1.7'bil-lion worth from itr  By 1:
American exports had grown to $ 9.0', billion  and i-mports had. risen to $ 7.'/ billiono
fhe growth of American exllorts to the Community has been faster
than towards many other areas of the world.  /iccording to American statis-
ticsl  from 1950 (ttre first  year of IIFTA) to 1)11 Anerican exports to the
EFTA countries grew by B1 91, During the sairle period Arnerican exports g€re-
rally  rope by 115 {:,f they increased by 141 96 toward the Communityo
The European Community since 1!J8 ha.s had a contj-nuous and major
trade deficit  with the United $tates;, averagin6 $ 1.7 bll-lion annually.
(see annexl t;rb1e one)o In  1971 thi.s deficit  was $ 1.j billionr  In  19?1
the United States had this important; trade surplus with the Comrnunity,
while having an overall trade deficj.t of over $ 2 billionr  fhe Community
was the only major lndustrialized area with which the United States had
a trade surplus in  1971. 
,'
II"  4ericqltu,re
/i,merican officials  have of'ten staterl t.hat the Communityts agri-
cultural policy is exqessively protectionj.st and harmful to American in-
terests". The figures of Amerlcqn ag;ricultpral exports to the Communltyl
however, do not support such charg€sro All  statistl-cs used here are U,So
Department of Agric:lture figureso  l
The European Community is  the most in:portant market for $.merican agricultural exports., In  19('4r the last ful-I trade year irrior to the
begj-nning of the introduction of the common agricultural pelioyl U,S. agrJ-- cultural.exports  amounted to g 1rz?? million.  By 1pl1 these hid risen to $ 1J47 million.  During the last  6even years American agricultural
exports have increased  4Z % to the Communityl while increasing only 26 lt to the rest of the world'  Slnce Lts estabLlshment  the Communltyts percen-
'fage of total- Arnerican aglicultural exports has remained relatively  stable
iand actually increased in  1971' In 1958 tfre EEC accounted. for 21"3 % of
the total  American agricultural export marketl in  1964 21.? ?4 and in  197124.5%"
Cornmunity agriculturaL exports to the United Statesl orr the con*
trarys 4re much srnaller, In 1958,the Communi.ty exported $ 2O5 rniLlion in
'bhese products to the Unit,ed States i  bV 19? 1 this had. risen to nearly fi 42t
rnilliono  !ti:i-th imports of # 11747 million,  the Comr:nunity in  19?1 thus had
irn agricultural trade deficit'of  $ 1.J24 *ittion  with the United States.
'In all  industrial countries agriculture is  the trproblem childtt of
developmentt as governments seek to assure agricultural workers a just in-
oolli€r' Farming is  an especially important sectoi. of the Communityts  economy.
1J % of the active population is  employed ln agrlcu1turei and in certain
::egJ-ons of southern rtaly,  for exampleq over 50 f; of workers are on the
-Land. Agrlculture comprises only 4".5 % of the A.merican labor force.
All  major lnduetriaLized  n,ations likewise support the income of
agrieultural workers via ono method or another. No i.ndustrial oountry allows
:lree and unhindered trade i.n agricultural productso
\l
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in  this  report  inre at  pre-December  18, 1)11 rat,es
grammes finc  go.Idr-3-
The u.s'  government uses "the incomespport method combined
with quantitative import restrictions on many agricultural products to protect lts. agricultureo The, U"So rnaiotains cluotas or receives rrveluntaryrf
export seLfLlnritations on : wheatr,wheat..flour, sugar, cottonlpeanuts,
nost milk: procluetso beef and. muttono .,Mcst recently cand,y.ancl.'ionfecticnary
products have also been srrbjected'to import quotars, Ihe U.So operates most
of_thebe nestricp;ions via a 1955,waiver to the rules.of the GAT[, which:
alIo1,ts-,it.to,J-irait the importation of most agrlcultlri.al products* Nearly
one ha1f.of, ;merican agr5-culturaI prod.uctibn, according to Gr*TT estimates, isshie1iled.via,the5e{uantitativerestrictions.
. In the Community the method used to.assure agricultural inccme is primarily via guaranteed priees and the ""ti"tio-iu.rv-'ro"  a number of important commodities*  such a,s, vsheatr corn and milk productso For
other productsn such as mutton, tobacco, and fruj-ts ancl .vegetablee, impggt
duties existn  There are virtuall;'  no quantitative restrlctions.  Today
more than l*O ?4 of American agrlcuttu"ai e:tports, such as soya beans ancl
soya_cakee which last year: acoounted forr.ncarli $ BOO nil1;i.on in sal.es enter
the Commgnity duty-free.  Agr:j-cultural,products  compri-se 18 7o r>f Amerrcan
exports to'the Comr,runitli'i, 5 % of the total;exporta.ar.d 'subject to 'tbe 
j
variable lely  gf t,he,c:mnon agricqltulal po]icyo .i.:,,_  j  :  ,:
The difftculty  of comparing the,differing  /:irnerican and Corn-
niunitX methods of agr-iculturaL'prcrtecti,on,and inccme support' can best:ibe illus,frated hy q.n, e'xarinple. lhe Comm.un5,tyts,varlnble levy on butter tn  1959
qqs hi8her than 3\N t6o,, The Anerican duty cn butter was 1O-1,r'i%r: butl the
Anerican,rnarket, is pro"tecte.d:by: a quaei,prohibition  of but:tdrr {nports'via quotas, :The- Comrnunity, howe'ven1. i,mp,orte,d':teni  ',Uimes,:rnore butter than ithe
Unj.tedStateso".,,'.'.,,..,.,.'.1'.i:,'l'...
More fmportarit tha.h ttri;r mbtUod of income'support for'agri-
culturql workers, lhq,ughl is  the .resul.l.. An.inclependant-iltridy of ieiperts( 1)
has estimated that, titg. Comnunr..tyr.s,ultports::each  agiioultirral worker by
some $ 8'60, annualiy. , Tlle correspon.tfng.figurre'f6r the U.S:" ,isl$  lng2O pel. 
,
f€alo  ,..,  . . ,  ..: ..r  ,,:l
The problem of  European agriculture' toclay ig, a social pro-
ble.tn" Too aany 'woikers 'are fl.rrrring s?rall incfficicnt  hg.taings., that  are  : incompatible with mod.ern, mechanizeO agricultureo  The birera[a Conrmunity
farm in  1p,f0 was,,1?,5 hcctr.res ln,size,l:_the evet:agg.. Alteqlgan,fair. -tn lgZO
yas 1J1.5 ,hectares"' The perpentage ,of, the wo,rkin$ populatlon on,the farrni " in  the community'is three times that  of  the united',stltes.  i  ,  ' 
'
In I'lare]n 1972 the first  directi'ves of the so*e*if"a trl'tansholt PLanx'were aclopted by the EEC Council of lvjinisters,s this  plan
aims at  the modernization of Communlty'agriculture,  eitablishing  iti;n,
a ccmpetitive'Level in'world  narkets'and also,raising  the level  oflpros.r perity  for  Europeat'r farners.  Thcse first  directives  cal-] fcr  spendins a
total  or B3o ml-o UC (2)  in  Ccmmunity funds duri-ng the next fivl  yeari
to  encourage the f,ormati.on, of.. l,arger.n,:econorrlically-rdtloriaLized  farms.
Supplementary fund.s wi1l,41so beispent by the six.member governments;
To faeilitate  adjustment of the agricul-turatr.,populeition, an annuatr sti$end of
90O UCtz), for  a married. couple or6po.UC for  a l:ngfe  man-will be glven tcr
farmers aged 55 to  65 who Leave tire land,.  This wiLl  ease the "ufiat.pro- blems created. by the .alreacly existing  trcnd toward. a dectrining agricul-
tux.al potrlulatioB j-n the Cqnirnunity,c ,in r1950 .2O.mitlicn.personi were:s111*,  ',
ployed in  agriculturq,  by 19?O tirey had declincd:to'10 million,  and it  is
estimqted that by 1!t10 thcy rryiIl stand at.,J m-rll-ion. ' As a part- of  the
, !ota1, flQtiye poplll.q}lo'+r,:agricu1,tural.:,workers,  deslined frorl 2B % in  1950 - to  13'% in  19;70 and will  form an estimatc.d 6 % in  1980.
(1)rrComparaison  entre Ie  soutj-en acccrd.6 e lragriculture  aux Etats-Unis et
dans la  Communaut6tt by Professors G. Vandewalle and W. Meeusen, 1971-4-  :  :' :  l '  ,.- fn February 1974 the United $'batQs and the.Cgmr.lunity'reachb4  a$
a6;reement on,Fqttgral agricultural isirresr including'giain  stockpiling, bitrus
:frui!  4nd,tobaccol,  ,0n thg,same occas:lon'both sicles concuTred'to lnitiate
ttre Long-term. milltilqtelql,negotiatio::s within  the .GATI during . 1971t
which will  cover'!oth industrial- and agricultural products, . The Corirmunity
has'already.i.ndicated,  ftlmaintains that one of the means, of achieving' 6rder
irr world agriculture.is.through  j.nternational cornr.4odity agreernentsr Such
a€;reements are not only inrportant.,f,or developed regions, such..as Europe  j
arrd. {merica" but even more crucial fo:r thb developing couirtri.6s, which desptt
e{'fofts at econonrlc 'dlversificatlon .sifllI  depend,greatly'.on  agricultural
exportso  ,.'  ..'  ,  :  i.,".
IIt.  llon Tlriil  Bgrij.ers
The posf,:wo.r nrovement of tra{e  liberali2atio5r  hhs been primari--ly
successful in  removing the.high waLls of tariff  protectionism on industrial
ggods built  d.uring tlre  192As a4d'lg]Orir . As. tariffs  have come d.own,'though
the inc:ldence of. non-rtariJf bariiers, Lb trsde has taken on greater significancer
The GAIT has dra.wn up an Lnvertt;ory- of  moge. than BOO non-tariff
I]l€4sufoso Arnerican spokesman  complaln abqut rrqnla1r trading practisesft
Ln:rplying,that the United States is  thd worldtq onIy,lnily  free rnarket.
Yet, according to  the GAIT inve4tory, all  co"u::trled'are rrsinnersrr in  the
fie1d of, non-tariff barulers.  The U;S. {s  arnong'the countri-es agaj.nst which
the most cqmp,Iaints have been Leyeled,, Restrictive  trading practises exi-st
on. every side;  and a major task of  thej' new Sound of trqde negotiations will
be to seek a reciprocal d:isnantling oJl nori-tariff  barrier's by lhe United,
States: thg Community, Japan and other. trading,colntriee.  '
lhe pfqcess of integration  wit;hin the Cornmon liarket has already
steadtly'decreased the number or the magnitu{e. of non-tariff  barriers  by the
Si-xn ., ttObstacLqs to traderl v,rithitl the p,omrnon "Marl:et, such as subsiciles to
shipbuildingr the Ita-L1an statistical  tax and teclinieal  standards, have been
harnonlzedt  reduced, oq, removed over tlre past decade in  order to facilitate
trade- among the $ixr  At the same:timerr fihls process :has also been beneficial-
tooutsidecountri.€6l...]
; The. Valgg, ,Aricled iaE" ir'rlidg mlsulnderstandiri.g exists  in  the. United States
concerning the Qomnouni.tyis flscal- system of vafue added tax  (VAT)r'ohich is
sometirnes regarded as.a noh-tarif,f  tre.cle barriero  The VAT has been ad.opted
by the Community as a means of harmoni.zing the disparate European tax systems,
an essential prerequtsite for  establishing an econor,i-ic union.  Five of the
Comnrunity countries have adopted the !'AT1 and Italy  vrill  soon foLlow suit,
Once heving a3-1 established the same fiscal  system, the next step wil3- be
to  harmonize the IeveL of, taxationo  Cornmunity members currently  mai-ntain
va.ryi-ng VAt rates.  r  r  :
'  The VATr like  the sales tax which exists  in'45  of  the 50 American
st,atest io  a so-cal.led lndirect  taxo  The trading rules of  the GATT permit
bo:nder adjustmentp on indirect  taxes so that  foreign and domestic products
bobh compete on.an equal footing.,  On products exported from tho etate of
Pe:nnsylvania, for  exarnple, the 6. % state sal-es tax need not be paidn  Likewise
bo'Eh localty  produced and i-mporte.d goods are taxed.6 % whe.n sold rarithin the
statel  the VAT is  more complicated since the tax is  coLlected on tliB-value
added at.every step:of productionl ratherothan sitnply at  the,gnd,J-ikb a saleq
ta,rr  In.order to equalipe'competition,:un$er the VAT system, tlre amount of





gaccepted'internatj-onal, principle  that  indirect  taxes shoula Ue p*ta where
the product Ls cofisutnbdo '  Inside the Communj-ty market an- imirorter pays a'
tax on the imported. good equal to that  whrch ihe local  manufacturer has-
already paid'  Thus neither'the  domestic nor the imported prod.uct has. any
tax ad.lanta$e.
tsoth the GATT and the OEOD have'made extensive inquiries  into
the trade effects  of  the VAT, and both conciud.ed'that the tax wasneutral
and did not distort  competitfol between expgrts and. impoqts.,..
The llmerlcan administratton  j-s currently  conduoting a study
r:f the VAT in  view of its  possible introCuction in  the United States.
TA  |  |  nr.rl  hr
Amerir:arX
of  Conmunity
acccrdj-ng tc  the PC-iCS--9"! the same Anertcan produced good.s. Other methods
of valuationo such as thodE naI-IEStrfr are extrcmely
Ameriean Non-Tariff Berrierso The plrr'pose in  the is not to c1raffilr-"n'-ffi;T-fi;-Tj-Fi?*co'n$Iainti  of rrunfair
tradiirg practisestr but rather to illustrate  sorne of the ai.e,arq
concern:
g1gjital*'g Restgiciionq. From 1963 to tire end of 1)lU-, the numbertrtarfrT-EiG'ffiffarrericanquantitativerestrict'ions
rose fron '7 to, 67"  |n  1971 the numbel ,of these increased again with the
int::oduction of  quotas on chocolate,s  an'd. confectionary gooiu;lnd. by the
.so'-c:rI ledrivoiuntary  self-restraiirtrt  on exports.to the U"S. of  synltret,ic
and ivoolen textiles  by four Asian countries.  Sucir quantitative  restrictions
li.mit  the amount of a product ,which'can be imported irrto a country either
vra. quotas-,or vj.a so-cal-1ed, Ivoluntary self*lir,:itationsrr  by the exporting
country.. lhese restrictions'are:generally  much more harmful to trade than.
ta.riffs  since they set absolute limits  on the arnount of an item tb.at can
be irnported" During the salne 1963-1!/0 period, the rnumber of items '
covered by quantitative  restricti_ons appl_ied",by the meuipep states of  the
Cornmunit'y fe1}  fro'in ?6 to  65.  In  a-d,tJition, there .are 'fl. restrictions
especially appl-ied to  Jape.a in  one or anothetr rnenber state anC s'even more:
Japan'ese prr,'Cucts. are'sub ject' to  restrictions  in  all,  membe.i:.: s,tat.es. ,  :  :.: . '
l'iearly one-fifth  of all.  American industrial  imports are.covered
by-riuantitalive  res"tr.icti'ons,  This iniludes  a riae  ?ange oi  goodts from,brooms
to petroleurn products" "Th6 Ameriqan'ecoirornis.t Cc Frea]Berg"i"r, has estimateij
non-tariff  barriers  have an impact on about $.100 bil-lion  of  Urs.rcoR,sumption
a-nnually. The Ccminunity fras tle  l-owest percentage'of industrie.f i*po.tu-
sub.ject t,o quantit-rtive restri-ctions  of  any rnajor trading ent,ityn  4,3 % of
industrial  ir,rpo::ts are affected by such iniport restlictions.
One of the most disturbing  nevr American practises j-s the so-
called ttvoluntary self-limitationrt  restrictionso  The United States has
been requesting a growi-ng number of these ttself*Iirrritationstr  whereby the
exporti-ng country r.grees not to  increase e>ports beyond a certain  amount
on a nurnber of important products such as texti-Iee and steel.
Valuation Practises.  Although its  removal was part  of  the ttchemica1pacffiffiyRound,[h"lt.{mericanSe11iirgPrj.ce''is
stiLl  in  use today because of  lack of Congresslonal actionr  Uncler thj.s
method of valuationr  duties on products such as benzenold chemj.cals  and
their  derivatives such as dyes, pesticides,  pharniaceutic;rls  and plastics,
are established not accordj-.ng to  the value of thc product itself  but
complicated and generate incertitude,
er tne-6-
Government Purcha.sesr The rtBuy American Act of  1933n requires
thatluatioffiasesmustbeAmerican-roadeproductsun1ess
the American pioduct is "lthu*'not 
avai.Lable or costs 6 % (j.n sorne iareas 12 %)
morer than the foreign-nrade product,. Tlne.Ameri.can Department,of, De,fense
requtres that foreign-prociriced goods rnus,t, cost 50 76 l-esq than the Anerican
proctuct and also maintains a ,1ong list  rcf produetqr including food and
cI-ot;hing, where the foreign good may no'b be purchased at arly price.  Other
,countries, including those in  the Europt-'an Cornmunityr practise rradrninistrative
discretionrt in their publig purchases. In the II.S. this is  done particularly
at t;he state and local level-s.  i
Admlnistratj"ve Obstacles. A r,vj-de variety of administrative controls
a1.scrimped;;I;@xexp.crtbtotheUnitedStates.l'Ioforeign-
mader vessel, for examplen can do shiiiping between two ports along the
Amer.i-can coast. .frlr{arks of Origlntr requ:lre labeling of imports such as
fslader in Italyrr or rfi,iade in Japanlr, whicl: imposes complications  and additional
cost;s in proCuction and can also'result in discrimination against foreign*made
goocls. fhe United States, in addLtion, does not conform to the accepted
interrnational ruies on.nd.umpingrt and. l.rc,cuntervaillng  dutiesrt. Special
American rules and, the recent prol-ifera'bion,of their use can have -the effect
of trecoming a b;lrrier to trade. .From 1 JuLy 1970 t,o J0. June '1971t the
American governinent started 22 new anti.-dumping procedures' During the
$amer perlod the Cornmunityl whigh complies with the GATT code on anti-dumpingt
started only one new proced.urer
DISCo The proposal for the Dr;sc (,Dome*ic.International  Sales'--
Corporatioi'Ilone  of the measures  annou:nced by Predident I'ilixon Augr;5f 15t 1971
beceme law in December 1971. Thls statrute, whi.ch j.s unlque to the U.Sr1.
allcrws tax dcjlerrals on 50 ?l ot'profits  to American firmi  conducting, 95 %
of their business in errportso  !
In practise, large American companie6 are establishing  ttpaper
suberidiariestt to'qualify a;, a DISC.' Th,e 50 % "tax deferraltt becomes
rrtax exemptionrt sinc. it  is  never. taxed as ,l,ong as the p::o.flts are not d.is-
trltruted to gtockhqlders but instead are reinvested for export developrnent.
The'Conmuni-ty on October .5, 1')71| in a gq!g_y-erbg1" to the Amerj-can
government said :  ttThe DISC tax arrarrge,nent would-TI6TveEy considerable
exempt,ions from direct taxes on profits  and would be such as to encQurage
dxports artifi.cially  by reducing prices.  This exemption would be incompatible
wittr the cornmitments of the Unlted States under the General Agreenent as regards
export subsidies and would i.nvolve the risk of serious disturbances in lnter-
natj.onal compe titionrr,
,ra/n'..  :i
fboday plays ,an important role i.n
between the two sides of tbe
Since 1958 tbe book value of  American d,irect investment in  the Corr:munity has Srown slx  fold,  rising  from $ 119 billion  to fi  11,? billion in  1c)7o" Such figures take into  account only investments made by Arnerioan firms directly  frcm the United States and <1o not include investments by American holdirrg cctttpanies Locateio for  exarnple, i.n Sivii;zer1and1 Luxer,rbou:-  l^. or the Bahamasr - tn lhe past decacle the Community has been the fastest  g?c,;  . area for  Amertcan direct  j.nvestmento In  1958 in;estnent in  the Communify, whlch was-largely in  the petroleurn inrlustry,  comprised only ? ?6 of tctal Ameri.c:.n investinent a.broado By 19?a the community proportion had grown to  15 ?l of all  American investments  and three-flfths  of it  was rlour in
manuf actu:.in6  o
The growth of dlrect  American i-nvestment, however, is  mcre a.ccui:.,,. tely  seen from the flg,*ree for  the annual expenditure of  Arnerican capibal- investment in  the Comnuni tyo  Capital expenrliture is  made up of capltal transfeffed from the Uniied States, capital  raised. in  Europe ancl rei.nveste:i earningso Annua1 capital  expenditu;'cs in  the six  EEC couniries were  115 4ac, mrllion  ln  1958 but are estimated et  $ 3,1 bj.l.l'ion for  19,/2"
This American d.irect investment has an impact on American oxport's to  Europe ancl thus on the American-Cornmunity  balancl of trade.  Today more and niore American products, whether computers or detergentsl are produc*d in  Eu36ps and are no longer being exporied from the UnitecL states.  ftr  19(,:. the i,ast year f,or vihich complete figures are available,  the safes of  r;merr,:  r; nanufacturing subsidiaries located within  the Community totaled. g 14 bitl:|:' This we.s an increase fron g 12 billion  in  196? and, $ 4;8 billion  Ln 1961"
Il  1969t thus, the sales of rnanuf;rcturirrg  subsi.di-aries were nea.r.ly 2o! tin,,., the value of total- American exports to the Community and nearly four times the value of exports of  uanufactured prr:ducts,  ft  i-s impossibl-e tc  ascert;-,:l the esast amount of Anerican exports whi,:h are displaced by proCucbion  ir, Europeo But it  is  clear that  a large degree of the capital  ni6ration  fron
lr'merj-ca tc  Eurcpe was promnteC by ;bhe conclusion of lilnerican companies the.  -: it  v"as cheaper to produce ln  Eurbpe rather than to expcrt finishcd  proilucr.  - frorn the I.r.S "
Conmunity direct  j-nvestnent in  the United. Startes, on the contrar..,., hasrElver been leirgeo  The book value of  this  trn, 1!do was g 1.h bilIi-on  and $ 5c5 billion  iq  19?O, The reason for  the l-ow ievel  of investnent ties partly  i4  American policy  towards foreign investmentr  As stated ln  the cornrnissi-onrs 197o trMemorand.um on Indist:'ia1  Policyrr, certain  features of
American legislatiorr  hind.er direct  fcreign investmcnt in  the Unlted States" fn a whole series of indust:'ies such as aviation,  electrical,  iacurance
and manufacturing of alcoholi.c beverages, no foreigo i.nvestmenl:s ar-e a11ol,:.,j,,
Arnerj-ean antitrust  laws, in  aclditionr-are applied iot  only ergainst lrrrericiir: subsicliaries of  fcreign  fj-rms but also againit  the parent-coilpany for  grej',.
actj'vities  cutside the U'S"  lhis  is  a restriction  wtd.sh has stopped  man;r European firms from investi.ng in  the United States"  Thg Eurcp,-'en Comnuni.t;-, on the other ha.nd, only applles j-ts.anti-trust  rul-es agij-nst larent  "o*por,,... for  their  activities  car::ied out either  directly  or thiou3h subsiciarj.cs within  the Comr,tunity. ris Ls ghcwn by the invesiment pattir-ns of "frmerlcan firms in  Europe, a convenient'"way of establlshing a fiotrrold  6r extending coilipany operertions in  a m,:rkot it  ttre acqursition of existing  firms"  Suoh. transactions are often under'attack in  tfie U*S",iiy.'antf_-trri;t off:cialso  , ,.,
- 7*-
rv. **e-*L@grg',,':.r  :
"l\meriean investment in Uur.ope




The repatr.i.abao of profits  from American subsidiariei abroad has recently become a major new source'r of.revenue iir the American balance of paynentsr Rernitted incorie on totaL'U.s., directl'investment abroad rose
fronL $ 2"95 billion  in  1g50 t,o $ 9.., bi.t.lion in  19?1, rn 1)11 Anerican firms in the Community repatr':-a,bed,$  ,1,i: ,billion,  reinvesting the remaining proflts in plant expansion in, Europe.el,
v'  heI:E9I!ieL igrl?p.:f1^t-s-
Since iis  es i;ab].i.shment the Errropean  Community has harl assoei.a-
f;ion tre",r;ies w!tr; '17 Afrj.can sount.::::i.es plus the llaLagasi Republi.co tr.urther bllateral  agI.eements were negotlalcrJ  ^.1:ince tliat  ti.rne-voj.lha serles of  l,li.,Jl-
temanean cou.ntries (Greece, Tu.rkey. l{oroecoo Spainr Israel  and Malt,a) and trith  three East African countlj-es (l:en;'*,, llg*.raa urrd rr.rr"ania)o Ai.l l,hese
agre':-rrienlls are a:l.ngd at the e-qj;ab1:lehrnent of  fcee tracle areas or cus't;!)ils
u:rj.o:ns urCe::. whicjr substantially  a_L_i ;l:e tracl.e of the countries colii:er.ncd will
be p:ncgreti6ive:i.y f:ree frorn custons ilrities,  thus fulfilling  the ri:1es of GiTTr In the case cf  the originaf  Afrj.can agreeqenis free tracle l:as already
been achieveclr
For most of these cor:nt::ies the association agreement wjth  the
Comrnr'rnity as a whole wa6 a seq"ucl bo histcric  cololial.  tJes between lihese
Gol;rli;vi.-r5 and ce.;r'tain Cominunity menhe:r si:abes.  The conti.nuation cf  the pre-
9:-o;tl'i, tradc agreer0ents was an econoii::i-e n,erescity as wel1 as a po1:i-:"".:.cal rcs- po:l's:i.bi1J"l;r for  tire Community sinee nany of  lhe nations send. more than half of tlrei-r e:tports to  the European market.
O't.ner countries, which had no rspecial historic  }inl'-s with CommunLty
memb€rr states,  asked, for  a special relat:!.onship with the Communiiy-,  Three princ'ip.l-e :'easons 1ed the nEb to respond positlvely  to their  requests t **fv1  ub.e i:ase of Greece and Turkeyr-lvhir:ia u,"u European countries,  the aim of t'he a8reements is  to  enable th,:ne countries to  become full  members i.n the European  Ccrcrrirtni.'uy when their  eco:lomi.es lraye suf fic; entIy developedn In  19?1 anothc'r step in  this  direction  was taken wj.th furlrey when that  ctuntry  accep- ted a scheclule for  graduall-y estabi, srhin6g a custons union with the Community.
---fa  the ease of the three East Africs-n states,  it  is  the declared intention of the CornrnuniLy, in  the interest  of  eqr;j-Xyr to  accept requests for  spec:ial relatj-onsh-ips from countries placedtn a c,oirparr,ble economi.c situatj-on as the other lesser deveioped African countries already associated. to the Common Marketr
*'--Js the.case of Spain, Israel  and Ma1.ter, lt  has been considered necessary, ln  the context of the very speclfic  area of  the Mediternanean basinn to safeg'uard the tradltionaL  economic and. cc,nmercial equilibrium of  which the Community is  the main poleo
The major purpose of  these associations is  to assist  the economtc
d'eve3-'cpment  of these countries.  This can be accompllshel both through trade and t'hrough ai-do Mos.t produ:ts enfe:^:'r-ng the Comm,rnity frorn the associated. Af,rician states and Madagascar i:a.;e hc+n duty*free since.rul-y 1, ilOS, ""e ccnte:rseIy most prod'uets of the Comnr,n:i-i;y entur the assocjated countries free r:f dutyr  Free trade is  also errvir;aged j.n the l{editerFanean association agre ernents r
Tl:e Si"x have also gi.ven Cnmmr:nity development aid "bo.r" ana teyonA the a:Ld pi:ograns of the member gove:1i:rnentso gince 1958 $ zrp.zg *iirio"  ir." been 5Sranted to the tB African stat.-:l.n $ 125 mll-lion was allocated.  to  Greece for  derveiopment aid when t.he assoc:i,:r',:Lon was signeil.  fi  175 r,rlliion  was g.ive.n under the asso';.iat;ron agreement vri.t.r". Tur.k,oxr Negotiatioru- fo:' s.!mJ.lar trade and al'd agreements with Ma;'occo, Tu:.:-isia,"ia afg"ria  aro expected to begin shortJ-yo-9*
There is no evidence that the trade of a.ry thircl cr:uctry li,as br c' hrtrmec a's e resurt of thes". "gruu*uni;" 
'The 
united states on the contrarx. has ir:creased its  exports towLatth"se:-eountries at'a faster rate .than.haE t-he European Comnronr.iy.  Froin t95g ii"oGh- i;t1"r;;  ;"i;ed. stares increased. exporrs ro rhe 18 irfrican countries by tis y"., 'D;;;d"ii;-";r;;-pJ"i.a.irr_
.Comrnunity increaseC its  expcrts, to  tlilm,iy,gT  %,
?he Medii;erranean agreements have been must contested by the United states,. 
-Thls area, h;;;;;;-;;  ;,ri"""'i*n"rr"""""  in  iimerican ' i'tradeo  The ''totaL lieciiterraneao.rl"3,  excluding rtaly  ancl Frarnce, accouats I  rfor  cnLy 6 |ri 3f u,,s' exports and J )6t of irnports.  ,rhe agrcernent with Greect-,. th.. oldest dating tron lb6z, 
"iro*"-rri  Ji"lriminatory  effects  aga:.-nst Arneric;:,1 exportso  From 1953 t'a 196gr-the .grow;;-;;  American exports to  Greece averaged 10"5 /o cornp"rrecl to 5.8 ?6-for th6 total_ l.lediteiranean &?e&r The aj-m of the preferenlial  agreemqnts is  the economic clevelopment of  these eountriesn  Both as a richer  outret  for  exports and. because of the rf,rade creating effsslrr.?l  *oy free trade arear the markets of these countries have beenl and v,,ill .oitirro"  to ber rncre attractive  to United States "1n_ terests.  i
citrus  fruit  has been one of the products on which the l\iediterr,t:1.r,:i countries h:.ve-received preferentj-ar  o".uuu to  the co"o,rrrii, -""n"t;'";; julv  1971 t:'e conr,tunity it  * unilaterrr  guJtu;"-;;  irr."ri"it"d  states loure.re* its  tariff  on oranges for  one year: f::om 15 .,o,,o t,c B % ;;rin6  tire four months of June through se!tembero the"ppr.ipa *n"il o""" go',?g:oi:ii'uoi"**  oxange,s are exported to the Comrounj-ty".  .  .  ,:.
'This February rn rlltlteral  'cgotiattons  with the u.s.  the c.mmu* ';nitv  agreed to  liovter ii;s tariff  9* o*""[u*  i;;-;;"''*iJiiir"al  yea's to 5 % during' the four summer rnonths ,anc, frorn E i,: t.- r-;i- ";-;i"i"r"uit  f cr two fuIl  yearso
,i' final  but importunt el-cment in  the Cornmunitlrs i,,lg6iterrai:ean poJ-icy j-s the contrj.bution vrhich l,yest.e"r.-Urr"ope can make in  this  troubled, and potentially-explo,bive, part  of  the.'worlcln- As forrner cornmlssi-on  presicle:.:r Franco-llarj.a Ualrairi's*i.d,'';i;  i"  jiifi;;i;'f";"";";;"i,rd*ruru.nd. 
why theri: is  criticism  of the contmunity'u'pori"v-i"-'1i."  Ivlediterranean  d-f,c&o ft  is  cler, that  such ag:'eements are a first-  step- towaras an inereased European presen(,1 ln  the I'lediterranean  arearraS a. factbr  for  equil{brium and peace.  r  do not believe that  nnyone can contest the constructive ro-l_e that  can be played by Europg'in 'rel-ieving the straj.ns and pressures felt  by the countries bor- dering the MediteFanJano rt  is  truo ti:at  such a role  cannot find  full expression mereiy i1- Siving ,6gme_ taliff  advantage for  a pz,ociuct such, as citrus  fr*utt"  For,thJ nCrn6nl, tfre Comnlunity  dces not hav.e other instrumenin for  assistandel'.The co*"iiuuiJ",i,  ;;;;;-;;  rhis  rack,  we are rrSrins ancl will  co'ntinue t,r'try  t'ot:fincl u*tl"r--."e-'*Ji"  efficj-ent  means to realize our ail:ts.tt
Vf n,I3pqne.s_dC  smryuqr:ly*-Trgde  lte latiglg
.'As'an explanation for- the rrapidly rising  Japariese exports,to lhe Amerioan rnarket,.Amer:-can  epokesm:rn. lr".r*l"Lmplained. that  this  is  due to European comr'ru,1it;x,, Ppoteetioni5m $,e;";  .iip""*u*  .productso , This i_s a I farCile argument ,1-ot:borne out uy tt'"-lti"t;,-
'  since the founding of the coirnunity in  ,195g, Japanese-commu:rlty tracte has been on.e of the fistedt growi.*t, io the worlio i;"i;;8";il;;;l lilnitv gxpart,sd fi x39',mllllon-wortf, or g,6oJu t"  "l"p**J.na'irnr.,.,ttad  # 1.1,1 lf.,on wsrth, froln ,rapan. rn 1921;th:,c"**i"it;_;lqil{{ il";,;f;5"ffiir:"t;X";*n- Japan and exported fi g37 rnillicn to,,Japano,l"ro .1971 Japanese exports toio*
the rSommunity rose by 25 % over 19VO,
Franse ancl by 45 % to the Netherlands.
Japanese exports rose bY 44 % to
Prior to 1958 tire Conimunity had a ,sma11 .but ,rer,i:}er trade
surplus with,faite.n, but since then it  has had 4!I €v€rrincreasing:trard"e
deficit.'  In fg-68 ine cteficii was $ 16 million, in  19?O $ 245 tttiJ,Lion and
Ln 19?1 $ 505 rniil-ion.
Historicelly theiUnitecl States has always been a more impor-
tant trader with Japan tha'n the conrmunity---both for'exports and for imports'
ln  1'955, for exampli |  22.7 % of Japanese exports vrent to 'the U.S. market
and oniy 4,o % to the market of the sj.x countries that now form t$e Community'
In 1'9?A 3O,8 ?/o of Japanese exportd went to the U.Sr,. Rnd 6.? % to the C.omm':nity'
A ve:ry similar situation exislecl for  .Tapanese imports I in,1955 31.3 ?/o from
+h^ rr.q qnA 2.8 % from the Common Market s.ix and Ln 19?O 29.4 %fram the ullu  uapa  illg  ).v  /a  LLvlit  url9  v
Li.S, and 5.9 96 fron the Community.
The causes for  the different  leve1 of  Comnunity-Japanese  trade
as. compared tO American-Japanese trade are manJro Among the rnost important is
the listance between Japan and Europe and t,he resultin6  higher. t"3":l:*tation
cost,s.  The distance between Tokyo "tre S*t Franciscor by air,  if  Et2OO-km;
the listance between Tokyo and Rltter:danrL, also by air,  is  12rl00 km'  Th:
natu:ral barrier  of  two, oceans to cross h.as lirnited  trade between Asia and
Europe. Thj-s has been true not only for  gommerce With 'Japan but: also for
that with other Asian nations.
Also li.miting  trade between Europe ancl Japan ls  tire structure
of industries  and trade.  American-Japan,ees  commerce is  naturAlly
complementaryl with the U.S. exporting mainl-y agricultural  products and raw
materlals !o  Japan and lmporting manufac,tured prcducts  and machinery  from
J;p;;;  -j"iu""ul  anii European ir,dustriesi'r',  hcuve-ver, 'specialize aRd, have their
co-mpetitive. trade aC.vantage in  alrnost exactly the 'same 'fielCs'  The two al-so
trade each other almost exactly the same, produc*s.r--Gorlsllmer goods, chemicalst
classicarl capital  goocls. and machinery. Jn America, fop example, the 
- major
eompetition in  fields  such as srnall autcruobiles.or  consumer' electronics  comes
not from Anrerican proclucts but frorn Eurcrpean products.  Vfhen this  salne 
-
competition is  tralaferred  to Europe r tl;  tocat producer r,rlith low or nil
transport costs has an obvious a.nd irnpoytant arlvantage over the product
that  has to be transported 121?OO knsr
.  [he Japanese, thus,  have concentrated on the clcser /imerican
narket., whe?e there existed a totally  urrified  econonty with no barriers  to




I""li- - ^- .- r -^_ fo  take one irnportant exaliple---automobiles", Japan i'n-1971
export,ed an estimated  7OO;OOO vehicles to 'the Unitecl Statesr_ *i11. a ]ar6f
proportion of  these being soid in  the geographicaily closer Pacific -Coast
Er€or  In the American market one of  ther major competitors fo:r.the Japanese
cars j.s the small European automobile.  tn  7971 dapan exported an estirnated
120rOOO vehi-cIes to the Common Market* Restrictions  ,on imp'orting Japanese
automobiles exist  only in  lta1y.  The e:rplanation for'the  dif,ference  between
Japanese auto exports to Europe and to the U,$.'is  clearly  found in  the
st.ionser ""*"::ilon.the  l,1n:0""- 
products face in the Euroleal markef ".
It  l-s true that there still  dxisL 6ome ciuantitative restrictions
by nrember states of the Community againr;t Japanese prgd'uctsr as a1-s9 gxist
by the United. States esicecially iti*-tfr"  "o-cl11"dttvoluntary:eelf-limitations'r!
. TLe Community is curfently negltiating ;Lts first  comne::clal  ergreement with
Jape,nn which-will replace the four treai;ies of'Bleneluxr f'rancel:the FederaL
nepu'uiicl and ltalyn  The ai'm of this nelu treaty: rrilr  be a r'eciprocal reduction
of ?5 % of the'qultas ln effec't on,JanuarSr 1, 197C,-  1 1, *.'
vr r . Hsge- :1*g-.il^Jslc.t:rr-i  *i*.*i.3 g.*
,  Dece mber 1B u 1971 t,he rvorl.dl s ten leading industri.al  ;ra'.t,iong
reached agreentent on chang;ing the parlties  of  tb.e rnajor crirrsncie,so l}:is
enclod the first  phnse of the interr:abional nonetary crisirl  which harl begu:t
w-i-th the floa.ti.ng last  Hay on the West Ge:'man mark a.nd of the Anerican
do1-La:'J-ast Aug'-rst,  ,  ,  r  i 
:
llhe mernber states of the Comrnunlty,playeC An i-nportant role
i'n the eit.tainment of  the December ag:'eenent:in lVashing-fonu This invoLi'ed
bhei-r ac?el:f'snce of a substa-nt;j.a1  de'.raluai:ion of the U, S dollar  in  addL*
tion  to  the,reva".Luation  of  soiire Europearl currencioso .Those hcavy reval.rr-
atic'ns r,vi-}I resu.lt in  a comnerci,al-  handicap foi:.the Comrnunity member stati':,:
anC. a,'h'eakeni.ng of their  inte:.'nati-or..aL,ccmpe'i:i,tive  positic,n"  Ti:is 1!ook
pli'ri:e at  a tine  when there a.-r-.so exj.sted a Iess, favorak;Ie eioncmi,: sj-tu:iti.ccL
in  ce.rtain 0oilmuni.tlr countricso  .Cr:r'rency revarluatioi.e vj-s*.d.*vi;s thc UoS"
dol-lar ,rvere rnade by the fol-lou.jng emcujrbs : _  ,  .  1
German,'Federal- Rdpubl-ic
lie t hr:rlanrl;








fhe ulashiagfon: agreemen,t, hovrqver,r.;was bu,t t,he first  step j_n
'bhe incre fundar,renfal ..refor.n of tI:e internatj"ona.l. monet:ry -<1,'sten, The,
Communityls I'ionetary C,:rnlnittee in  its  annueil- report rece:ltly  u:^oteu ttThe reaiignmen'b of  exchange rates ended. the' :uncertaj,il,f ies which r:esulted
fr..irn the froating  cf  curreileies and whose ne6a.tive effects  on the economj.c:
e-riransion 1ncl r;rade had alreacly begun tc  be felt  in  a number of  countrle-q"
Ne'rcrtheless, thc applicaticn  of  er mechanism 'bette;, adapl;ed. to the present.
requi.rcrrents pre*sr:l-pose6 thet  a certe-in nunbcr of  ot,L:cr probl.en,s ,ril-1 be
. resoL.vred concirni-ng, in  par+-",cular, the f,utu,re- systern o:f 9pn't7s1'tj.biiityo the role  of gold? reserve, c'qrfrerlcieg ,anc.specJ-al  crawing rights,  the
sllpi'.riy of  adequat;e instni;:rents of reserygr the degr.ee of  exchange rate flcxibilit;ro  at  ihe same tir,re as, the control  of undesirable.canj-tal  move-.
nie nts o 
f ?
Ia  dj-s:;ussing the measures taken )-ast August 1Jo'the .A,mericalr
adniirii.stration  has s1,.,:'eseed the,t.r:ad.e aspect,s of the timer,ican payinents  c1e-, tiqj''!o  ri,lL analye is  of  :bhe U,S. b4lance cf  payments, hewe\re:', shows clearl.,,i
thet  su,:h :n  exnl ancti on r.Y'nr ;i.a/rci'd"L-rL,u gluyides  .on1y a very  parti-al  answero  The orig:n
:.l.ll"  l?aJlnrcn.rLs  disequi-lihriurn  {nust be found miin:-y in  the  continuing  1a:.5;r
cu-it"r-(,i\rs in  short  and J-ong tofni,r\nerisan  ctrpj.ta.1.o As the  Comrnuniby a"p"n- ser[ba'uive told'  a Gi"[,T Cortncil  ]-asr Augu*st I  rrrt  should be recalled  that f o:'' the untted states the mercliandise-trarde b"iu;;;-i"  i"r;i;;;;;-"""""g j-tem:i"n the bala-nce of papnenis, p,:rti.cu1ar1y when "J"p"i-a  i,rrltn +;he item :. coYef illg  net receipts froil  direct  inr;esLi'nent abroad or- the iteni ci:owing the n:i  outflcw of capital  to  finance these arreci  r"v":fre"tuo,,
,  There is  nodoubt that  there hes been a oecli.ne in  ilre Americi,.,. tl'i.rrle su,iplus since tlie 60s rvhen j-t  averagu.i-1 $ ji.+ h,j.l.licn annually; _reb
in  '1970 ''l.Lre u's'  stirl  liad a t*acle surpl.us of  $ z"r  ilr.:::"ion- h:1gT-r ti'e Ll'Su ran a treile ceficit  of  over two billion  dr:liarsr  e.,lthough as nobed. abt'rve it  still-  hi,tcl :rn i-mport,rnt ];rade 
:su:,pi-r.rs urjth ilutiiort1niunrtyo .Th:-s overall-'t:aoe cteficit  vras parti;r.1Jy r  .'*"i1t.  of temp,::laly ptr*rr"n,en.a srich a"s el(i'ended docii str::.kcs, persisirc-nt and hi6h c-:rresi,:i.c ii:fiation  and very low prcductivity  gains;  'rl  may a.1so pa;"i;:.airy ire-tr,"-""r"il 
"r  uor" *ro*:"r moving strucDr-tral chir.nges 'in in';ernational :trrn" 
";;;  "r"irr" 
stronErArneri c;.r.r: :_ Itlcrcases l_n ralir mater.ia] ..imports, the change :i-n the lT".S, from a.*1?.*
'rfmanufao-:turtng  orientedft to a risez'vi-ce oriented.rt ecorlr,my, and the irnpact:
,cf, ntultf"rrat.ional  corporatio,Ilsoi I The Coramunit;r consiclers, tiir.iugh, that
:lt  !s  not up to the U*S,$s trariiing partners, through substantiaL trade
'leficitsr,  to, carry the wh.r:-]-e burden of the sought adjustmenb of the Americ;
iralanee of paymenl;s.
The United States in  1971t according to i=rnerican stati.stics,
lhad. a deficit  in  officlal  reserve transactions of $ 29,8 billion.  This
was an j-ncrease of $ 20 billion  over the $ 9"8 billion  deficiS in  19?O,
0f  that  paymentg rdeficit  last  year; only $ 2"9 billion  was due to  the
:brade deficit'  Trade aLone thus does noL explain the American balance
of payments defi"cit,  . The great br.rik of this  was due to short and long
lberm capital  outflows"  Direct i:r.vestment capital- outflow,. for  exarnpleu
naintained iis  high level  durj-ng 1971 and totaled  rnore than $ 4.5 billion*
Iiush cutflows trl investment r:apital took pLace despite Anerican programs -
'Lo n:ontrol foreign d.irect invesfment.  There is  thus concetrn overrecent
proposals by some American offici.als  to  remove these controls at  the same
l;ime ac attempting to turrr around the bal.ance <-rf payrnents"
These deficlts  j.n the Amer:ican official  re6erve t::a.nso.oij.onsj
urhich were large even in  the early 6t)s, have had to be finaneed by l.i-mi-
l;ed ;inerican sales of gold but mainl:f by the accurnulation of  huge Collar
lroldings, especiall"y by lluropean centri'L banks or liquid  baLances in  the
trrrivate sector, Eurodoll&roe (see antnexo ta'i:rl-e threeio  Since August 15t 19-/
t;here has been no doil-ar convertibiJ,.ity  l-,rhal;soe';ero
VI II  t_k:llgise4 Cgmrngnitl
fhe pro*spective  entry j.nto the Community of tsritaj-nu Denmarkn
f.i"eLand and No:'way on January 1., 19?-5 Is  an eve.nt of major sj.gnj.ficance
f'or the Commun:-ty and for  the wc'::l-clo (see annex !  table  four)o
Si.nce the ea:r 1y 1!6Os the llniteel States has steedfastly  encou-
ra.ged the enLargement of the Communiilyo  fn:Jul-y'19710 foliowing the com--
p}etion of  the substanti.al part  of the negoLS.eitions for  Bri-tish entry,
Fresident Nixon repeated this .supporl; in  a ietter  tc  the Com:lission Preside;.
As ncted above, the formatjion and developnent of the Comrnunity
has been beneficial  1or both the pol:itical  and econoniic interest  of  fhe
United States"  There'is every treason to expect that  these benefits will
continue and Lnerease in  the enlargecl Conmunity"
One tf  ihe resnlts  of  Communit,y enlargement  for  .i.nreri.can  export,i;
wJ-11. be the majo,r lowering of indust:'iaL ta:'iffso  As shown by ihe ch:rrt
on page oneu Brrtish  tariffs  on the ;rverage ere higher than Community'tarif:.
In four steps ending JuJ-y 11 1977t the Bpitish  tariff  will  be broughi in.fo
line  with the CommunJ-ty tariff,  P.reJlerential  treatment presentl;' given to
produots fron Commonuqealth coirntr:es will  al-so be phased outo  The tariffs
on sone industrial  and agricrriiur-altrrroducts from the four new meinbers
v,rill be raj.sed. as a result  of errt::y'o Under the procedures of  G,lTTr compen*
sa'{;i-on via: other- tariff  reductions wi.I} be given to  any country that  surfferl
speh tariff  i.ncreaseso'r Negc,{tations for  such compensations a:'e expected
tc  begin.during, 1972''
Of pe::hapb more irr:pr:rtance than tariff  redr-rcfions for  Anerican
exports ls  the'stin:ulatiroll of fhe Br;,{:J.sh economy wirich entry is  expected
to bring abouto S:Lnce 1yjB the Commurniiy Six have experiencerj a faster
rafe of gro*-th than the overall  llurol,ean &yer,1gea fn part  this  lvas due
bo fhe dynamism of  econornic integ::atj.orr.  An increment in  the economic
grovith of, thq four j.s al'so now expecl.ed. Such prosperify rvil1 nrake these
coun.trt<;s, especially Britain,  a better  market for  Ame;'ican expo:'t6o
'l_ 13*
The enlargement of the Community wiLl  aLso undoubtedl;r see a
rationaLlzation of  American djrect  investment in  Europe o  Britain  and
the Community of Six are both areas of high Aneri.can investment,  and
t'irms will  now be abls to p"l.an expenditures for  one large unifieC ."iarket
of nea::ly 25o mlllion  consuilerso At the end of  19?o t]ne book value of












$  aOr52B million
The enlargement of the Comrnunity affects  not only the four new
mernbers but also the remai-ning rnembers or associate rnembers of the European
f'ree Trade Association (EFTA) o  E!-TA est"ablished an industrial  free trade
ar:ea comprised of Brltain,  Denmark and Norway plus Austria,  Finland, Swedeno
Swi.tzerland, Iceland. and Portugalo  The six  latter  countries, either  because
of neutrelity  or economj-c underdevelonment,  are unabl-e to become fu1l  rnembers
of the Cornmunityo At the same time, howeveru they do not wish to re-erect
the tari.ff  wal1s between themselves  and the ihree departing EI'TA memberso
Future trade relations  with the enlarged Community are very lmportant for
these sl"x EFTA countrieso  The followLng  amount, of their  trad.e will  be with
the.Comrnunity of  Ten :  Sweden 59 glt Austria 50 ?/or tr'inland 50 ?6s Switzerland
5O %r Pcrrtugal 45 % arta Icet-and 4O"%
The Community" therefore,  has proposed and is  crrrrently negotiating
industriaL free trad.e agreement.s with the six  countrieso These will  be fully
in  eonformlty with the rules  of  GAT'I', which foresee the establj.shment  of  such free t::ade &rc&sa
Ln 1970 the Untted States exported $ 1"3 billion  worth of indus*
tr-j-a1 goods to these six  Etr'TA countries or J .O5 % of total  American exportsn,5 1l+ -
g*q_rlhroJ
Since the end of lii/crld !Ye-r fI  the world has e>iperienced.  a
g:'eaf, -1,1:re:r.'alization of trade, which has helped to raise the standar,is
of  J-1vi"trg in  all  countriesu  The very existence of the European Xconomic
Comnun:Lty si.nce 1958 has been a stinuhis  for  free trade j.n Iurope and in
tl:e woliC", lrieither the Dillon  Ror.rn.d nor the Kenneciy Round woul-d have been poss:;ile vri Lh.ottt ihe existence of the Conmunityo  The Co:nnu;rit;r  rviJ"l firmly
-sdEFori; i;he new GriTT negotiations  due to  start  in  1t)73 and, maintaj-r:s that
these talks  s}:ould pay particul-ar attention  not only to  ihe lnterests  of the industr:-;rlized countries but also to  tliose of the developing nations.
The Comrnunity is  cci:tmitted to  freer  worlrl tracle and. rejects  any-incipient
trenCs toward protectionism oi. nercantil-isrno
Tne fc*.n,9*iion of the Eu.ropean Comniunity and j-ts developrnent have
Jraar  onnA  f^-  F +,vvr. e,vvs r!.,a *iurcpe;  they  have  lj-kewise  be'en p.oocl fo.r  A.nrer.!ggo The  Comrnu- nitv has b,een the i,rost imicrtant u1";;;; i"  lr.i"p;ul:,;";"*"""r""r-;;  ;;i;;
the peoples of lVestern Europe togethero  It  has resulted in  peace on & ccrl* ti'nent that  has knovrn so r,ruch bloodshed as lvell  as prosperity  for  its  citize:rr For the United States, as this  repo,rt has shown, tHe Conrmunity and the polic.,i
it  has followed. sinse lpl8 .have been: beneficial  to  An:enican interests
-*-x1hgf,her in  trader monetary refatibns  or investmentsr/,iilE ONE
*4r++
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(1) All  flgures exclu<le intra*Comrnunity trade between the Six or the 1'er, -
Figures for  U'Sn,{. s U.SoS,Ro and Japan are percentages of r';orld. tracle
exclucling intra-Community trade betvreen tlie  Ten"COMMISSION O€S COMMUNAUTES  EUROPEENNES. KOMMISSION  DER EUROPTISCHEN  GEIiEINSCHAFTEN  . COMMTSSIONE  OELIJE




GROUPE  DU  PORTE  -  PAROLE
SPRECHERGRUPPE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOOROVOERDER
SPOKESMAN'S  GROUP
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Bnr:celles, iuin 19?2
rA colrMUNAIrIE EunoPm{illE EI LES EIATS-{JNrS EN 1972,
-2-'-
I}TTP.ODUCTION
Les 6v6nements d,es d.erni.Eres anndes ont montr6 iL quel- point Les dconomies
d"es d.iffdrents pays du mond.e son 6troiternent imbriqu6eso La prgsp6rit6 peut 6tre
contagteuse  au niveau international, mais ltinfl-ation,  le  chOmage et Ia stagnation
peuvent aussi se communiquero Les d.eux principales puissances  commerciales  qui
sont au-ssi les cleux pri-ncipau:i partenaires coinmerciaux ont d.ono une responsabilit6
particuJ.idre d-ans le maintien de bonnes :relations r6ciproques et d.run climat
favo::able ar:x relations 6conomiquos internationaLes.
La Communaut6  a reconnu cette responsabilit6 et elle a jou6 un r61e impor-
tant pour d.6nouer la crise mon6taire internationale de lfannrSe detnibre. Les'
Etats membres de la  Communaut6 ont contribu6 a1r. r6alignement  ,mu-ndtaire 1e 18
d.6cembre dernier i. Washington. Ensuite, 1a Cornmission a n6goci6 en f6vrier
avec les Etats-Unj-s un accord commerciaL qui constitue ruee cla,te importante dans
3-es rapporbs entre les Etats-{Jnis et la  Communaut6 europ6enoer Crest dans
ltintention  d"e lib6raliser  dar,'antage Le commerce du mond.e libre  qrre La Commu-
naut6 a propos6 ltouverture  d.e nouvelles n6gociations g6n6rales. Cette initiative
a suscit6 une d.6claration conjointe  d.e 1a Communaut6,  du Japon et des Etats-Unis
en vue rrd.fouvrir au d6but de 19?3 et d"e mener aciivbment des n6gcciations multi-
Lat6rales et complbte.s dans 1e cadre du GAtTr en.vue de d-6velbpper et de lilr6-
raliser  davantage le  commerce mond1al ainsi que de relever le niveau d.o vie
d.es populations dans tous 1es pays d.u mond.etr.l
Le. pr6sent rapport.a trait  aux diverses questions qui, font aetuel-lement
lrobjet  d'b discussions'entre les Etats:Unis et la Communautd europ6erurer La
m6thode ,choisie est une simple pr6sentation e"omparative d-es relations commer-
ciales et mon6taireF, pass6es et actuelles, entre la Commuvraut€ et les Etats{Jnisn
Le pr6sent rapport a 616 limit6  aux d"omaines relevant d.e 1? comp6tence  d:irecte
d.e 1a Communaut6 europ6enne et plus particulitsrement  de 1a Commission.-3-.
I.-  .
Depuis La cr6ation de 1a Commrnau{;6  6conorniquo europ6erure en 1!!Br Les
6ohanges entre ]es deux partenairos  de per,rt et dtautre d.e l-rAtla^ntigue leur ont
6t;€ extr6mement profitabLesn Lt6l6vation rapid.e du niveau d.e vie et lrabaissement
d.ers bamiEres tarifaires en !,\rope ont fzr,it du vaste rnarch6 europ6en un d'6bouch6
int6ressant po'ur 1es.ercportations am6ricelines, en particulier en oe qui concerne
le,s procluits d"e oonsomination et les biensl d.tinvestissements'
Lfune des principales raisons de l.taccroissement epectacuLaire du volume
ders exportations  andricaines vers ltEurope est Ie niveau peu 61ev6 du tarif  e:rb6-
ri.eur conumln d.e la Cosrinrnaut6, Le tarif  e:rtdrieur conmun d.e la Cominunautd a 6t6
fix6 en retena^:et Ia moyenne  d-es tarifs en vigueur auparavarrt d.arrs les six Etats
mernbresr qtri a d.onn6 un tarif  plus unifo::me et noins 61evd pour ltensenble d.e la
Ccumunaut6. Si lron tient conrpte des tau:c appLiqu6s aprbs Le liennedy Roundr Par
er:emple , l3rLfi seulenent des d.roits du t;r,rii ae tu, Cffi sont sup6rieurs i, 10 /" et
2r4 A/" sont sup6rieurs d 15 {" contre 3Br3 ti d"es d.roits amdricains supdrieurs d IO f,
etr 23r? fr supdrieurs i. 15 {"; La Communaul;6"eurolr€erure  a actuellernent 1e tarif  Ie
moins 6Lev6 des principaux  pays ou groupes de pays industriaLis6s.



































GATT 19?1) (Slource I Docu:rentation  d.e base de
Depuis f95Br la Corununaut6 est un n,arch6 en rapide e:rpansion pour les
e:portat ions arn6ricaines.
En 1958, La valeur d"es exportations a:n6ricaines vers la Conununaut6 stest
61ev6e a 2, B niltiard.s  d.e d.ollardlct cel-Ie de ses importations en provenance d.e
}a, Communaut6  A, IrJ mi11-iard d.e doIlars,
En 1!1L, 1-a valeur des e:cportations  a"ndricainos  avait atteint p ml11iards
d.e d.olLars et cel1o de ses iriportations dtait passde d 7r7 milliards.
Les erqportations arii6rica,ines vers Ia Communautd se sont accrues p1-us
rapidenent  que oelles destin6es ir, beaucoup dtautres parties du monde. SeLon
d,es statistiques am6ricaines, les exporteutions  amdricaines vers IrA.ELE ont
progress6 de Bl- /' entre 1960, prenibre arm€e tltexistence de lrAELE, e'b 1!j1. Au
cours d.e la rn6ne p6riod.e, Itensemble des e:rportations  an6ricaines  clarrs 1e mond.e
or:i augrnent6 de L]-, f'et  ceLLes S, d.estineution d.e la Communaut 6 de I43 {".
r-  chiffres sont  "'/  " '
intlicm6s en d-ollars dravant le 16 d.6cembre 19?1' soit-\t
Depuis 1958, la balance comnerciale de la Communaut6  europdenne.avec  I€s
Etats-Unis se solde de ce fait  par un d.6f icit  constant et importa^:nt qtri. atteint
en.ynoyenne  1r? milliard. d.e d.oLlars chaque ann6e. (voir arnexe tableau I).
En 19?1, 1e d.6ficit d.e la baLance'conmerciale  stest 6l-eve a 1r3 mi]1iard de
dollars i Au cours d.e cette m6ne ann6e I en d6pit d.e cet exc6d.ent coranercial
important avec la Comnnrnaut6,  Les Etats-Unis ont accus6 un d.6'ficit cornmercial
g€n6rat d.e pl.us d.e 2 miltiards d.e d.ollarsn Ltar-rnde d.ernibre, Ia Cornrnunautd a
6td la seuLe zone industrialis6e inportantc avec,Iaguelle Ia balance comnor-
ciale d"es Etats-{Jnis a 6t6 exc€d.entaire.
IT. - AGRICULT'I.IPE
Les rep:r6senta;rts' dq,Gouvernenent  am6ricain ont d6clard souvent qr:e la
politiqre agricole de 1a Comrnunautd.est  exagdrdment protectiorrniste et qurelle
est pr6jud.icia-ble aux intdr6ts aurdricainsi  Toutefoj.s, les chiffres coniernant
les exportations ,arndricaines de, produj"ts agricoles  h, d.estination f,el la Comnunaut6
ne perrnettent pas d.e -porter de ,telles accusations.: Tgutes les statistiques  '
utilis6es  d-ans 1o pr6seat d.ocumerrt,'sont  eeLles du ministbre amdricain de L.rAgri-
culture.
La Conornrnautd.europdenne:est  Ie principal  d6bouch6 pour les 'e:rportati.ons
andricaines de pr.oduits pgricoleso:rEn.l964t d.erjribie armde prdc6d.ant la mise en
applicatign d9,la politique agricole cornrnuney les e:ryortati.bns am6ricaines d.e
prodnits agricoles se chiffraient e Lt?27 mill-iard. d.e dollarso Eh L97I, e1les
repr6sentai-ent  11747 nilliard  de dollars. Au cours d.es sept d.ernibres a,::n6est
les e:cportations,  a.rn6rigaines  de p"odriits"agricoles  i  destinatidn  d.e la Connru-
naut6 gnt.augment6 d.e 4? % eqntre 26,/o'seulernent  vers le reste drl nondeo  Le
pourcentage des erqportali;ons am6ricaines de:.produits  agricoles absorb6 par
Ia Comrmrnautd d.epuis sa crdation est rest6 r,elativement  stabl.e et il  a m6'ure
augnrent6 en lpJl.  En L9581 la Offi {:epr6sentait 2113 ?i de lrensemb}e du march6
dtexportation des' prodults agsicolos ,am6ricainsl en 1964, ce chiffre 6talt  de'
2lr7 /'  et en f9?:. ae 2415 f,.
,  En revanche, los elportations de produits agricoles d.o la Communaut6
i, d.estination d.es rltats-Unis sont, beaucoup'moins  importantei:. En 1p!8, 1es
exportations agricoles de Ia Corrmunautd i, d.estination d.es Etats-Unis se bhiffraient
4.2O5 millions d.e dollarq;.e.n 19?Ir,elles at*eignaient  presque 423 miLlions de
dollars. Avec des inportations reprdsentant Lr747 milliard  de dollars en 1pllt
Ia balance comnercial-e  d.e !a Cornn:unaut6  pour 1-es produits agricoles accusait
donc un d6ficit  de 11324 nill.iard  de dollars &vec les Etats-Unis.
]' '  ''  '
Dans tous les pgys,i-ndustrialis6sr'lragri-cuLture  est 1a I'plerre'' cl!achop-
pementrt du progrEs, lors4rg ,1es g,pu.a{ernonentsi  chercherrt d assurerun revenu
6guitable u,,r* p"tuonneg  oc.'rupdes-d.ar:s  'llagpicrhlture.  Le secteur agricole est
exbr6roement irnportan-t, pour la Commuqaut6r'puisqu!iI occupo L3 "io d.e la population
active et gue dens certaines rdgiona, par exer,rple.dans le Sud. d.e lrltalier  ee
pourcentage d.6passe 50 /", En revarrche; I'ag:ricuLture,nroccupe que 4r5'fr ae ta
population active d.es Etats-Unis.  'rj  :
'  Toutes:les granc).es,nations industrialis6es  soutiennent d.tune fagon ou
d.fune autre Ie revenu. d.e leurs agriouLteuns. Aucun pa.ys industrialisd ne pernet
ug libdralisrne total  popr Le cooroexce  d.es produits agricoles.
,tr/",-5-
Fo"ir prt,t'iger son agricullure, let Gouvernernent andricain a recours  &.
tme mdthod-e d.e soutien du niv,gau des rerrenus combin6e aveo d.es restrictlons qpantitatives  aux inportations d.e nornbrerux produits agricoleso Les Etats-Unis
i'mposent d.es contingents ou d.omand.ent d.ers limj.tations rtvoLontairestt pour les
Frroduits ryiv?"ll : b16, farine d,e br6, sucre, coton, arachid.e, la plupart
d.es produjtq lailiers,  viande,d.e boeuf.iert d.e nouton. fres rdcernnentl Ie
sucre cand"i et les produits  d.e, confiseri,e ont {galement 6t6 sounis i  d.es
contingents  dfinportation. Les Etats-Uni.s ont recou"s ir la plupart Ce ces restrictions par Ie biais d.rune clause d.o d.6rogation  aux regfes du CA1T
rernontarit e L955 et grri l,eur permet d.e limiter les importations d.e' la pLupart
des produits agricolee' Dtaprbs Les estinations au 0A'TT, Les produits soumig
6, ces restrictions qrrantitatives repr6eentent environ La moitid d.e la. production agricole a"ndricaine totaLe.
La mSthod-e utilis6e d.ar-rs la Comnunaut6  pour assurer aux agriculteurs un
13'ovorl1.l suffisant consiste.surtuut  en prix garantis et en prGlbvements  variables
p'our un ceitain nombre d.e prodtrits imiort"^it"r'tels Ere le bl6, Ie nafs et les p:roduits laitiers, Pour d.tautres produits, teis gue Ia viand.e d.e nouton, le tabac e't les fnrits e.!'gl8umes, i}  existe d.ejs d.roits d.;importation. II  nry a pratique-
ment pas d.e restrlctions quantitaiives, .Actuellemeni,  pLus d.e 40 fi A"; i"poti"ii""u
a.rndricaines de produits agriooLes, tels r6re 1es graines d.e soja "i  lu" tourteaux ae sojar gtri ont approchd Lfar:nde d.ernibre une valeur de Bo0 miliions d.e d.ollars, etrtrent en franchiee  d.ans La Comnunaut6; Les produits agricoles repr6sentent
\8 .' f,_des exportations  a^nr6ricaines .vers r.a commun*.ie; t?-;;;-;*po"t*tiorru totaleg sont sounis a,lr pr6ldvement varialble pr6rm p*  i"'politiq;e  aeri.cole
C0lnrrtune..
.  gt exempJ-e perrnettra d.rillustrer  .Les cl.ifficult6s que souldve la  compa-
rerison d'es d,iff6rentes &esures d.e protection d.e 3-tagriculiure et d.raiOe aui
Tl:I"3"": E\ I?19, Le.pr616vement  communautaire 't*iilr.  p"""-r"-te"t""-aEp*"*u.it
3oo %' Le d'roit an6ricain sur 1q beurre 6tait de l0 e T5- fr, mais l-e narch6 alrdricain est prot6g6:par d.es contingents qui 6q',rivaleirt  b,'une guasi-interdiction d'importer. Ainsi, la Commu:eaut6 a import;6-d.ix fois pl.us do beuire gqe les Etats-{Jnls.
Cepend.ant,  Le r€sultat est plus important encore que la m6thode utilis6e pour eoutenir les Tevenus  d.es agricrrlteui's. Dans une 6tud.e*, des 
"r"p"ri= 
i"aepe"au:.,*,= ont-esti.ro6 que la Communaut6  acco::de A, ch,aque agriculteu o* soutiei. de 86O dol,la}s par an. Pour Les Etats-unis, Le chiffre-correspondant est a" i.feo d.orlars par  a]li
Le probldme  d.e ltagrlorlturg europdenne est aujourd.rhui un probl6nre socj.al. Trop d'fagriculteurs occupent encore dee petites exploitations non rentables, incompatibleg avec l.tte agriculture moderire et m6cartis6e. Dans la Cornnunaut6, 1t'exploitation moyenne avait en 19?0 une d.jmension de L2$ tucia"es, tandis gurelle 6tait aux Etbts-Unis de 15?rJ hectares. Le pourcentage de fi  marn-droeuv?e agnicole est trois fois plus 6lev6 dans la Comrmrnautd gutaux Etats-Unis.'  En
ma:ns 1!121 les premiEres directivu" a* "" *;;;-"  "pp.f6 le "p1air ivlansholt,r ont €t'5 ad'opt6es par Le Conseil d.es rninistres de l'a cEE:'Co plan r.porr" but de rnorlerniser lf agrioulture d.e La Cornrnunaut€ en La rend,ant ionp6titi;; il;  i;t
ma::ch6s mond'iaux et en augnrentant La prosrp€rit6 des agriculteurs  europ6ens. ces premidres d.irectlves impl-iquent une ai3pense totalJ au s:o o,iiliorr" d.ru"c. prdLev6s sur l-es fond.s conmunautaiies pendant 1es cinq p"o"[ri"us ann6es pour
encourager la constitution dre:rpLoitatiorus plusr eitendues et plus ra*iogei1es,
't "uomparaison entre Le soutien accord.6 E, l.tagriculture aux Etats-l;nis




les gouvcrncments  des si:r pays nembres devant accorder pour leur part d.es
e::6i1its cornplr3r,;entaires, Pour faciliter  lrad.aptation  d"e la poErlat,ion agricolet
une subvention annuelle C"e !00 U.C.t( par rn6nage ou d.e 500 U.C. par c6libataire
sera vers6e aux fermiers de 55 d 65 ans gui d.6sirent quitter la terre.  CeIa
attdnuera la gravit6 des problbmes eocLaux Eri rdsultent de la d.inrinution d.e
la population agricole d.6jb en.cours d.ans la Coiiimrinaut6. En 1950, 20 millions
d.e personnes €taient occupdes dans ltagriculturoi  en I97Ot il  nry en avait
plus quel0 rnilLionsl et on estime qqten L980, il  nry en aura- plus gue ) millions.
Par rapport d. lrensemble de Ia population aotive, le pourcentage des personnes
oborp6es  Ca^:cs lragricul.turo est tomb6 d.e 28 '/o en l95A A B  f" en 1!J0 et on estirne
gr:'il  ne sera plus Ere de 6 f" en 1!BO,
En f6vrier  L)12, les Etats{nis  et 1a Comrmrnaut6 sont parvenus i. un accord. sur
p3-usieurs qucetions agricolos tolles  que stockage des c6r6a1es, a,grunes et tabac* I
cette occasionrtes d.e'ux pan:r,res sont convemes drouvrir en 1973 des rl6gociations
nnrltilat6r'ales  S long terme d.ans le  cad.re du GATT, Ces ndgociations porteront
& 1a fois sur les produits industriels et les produits agricoLes. Ira Comnunaut6
a d.6jd. fait  savoir gutelle estirne qprrun d.es inoyens d.e:rnettre de lfordre d.ans
lragriculture  nondiale serait d.e conclure des accords par produit. De tels
accords ne sont pas importants seulement pour l-es r6g:ions d.6velopp6esr  conlne
ltEurope et lrA:n6riqrre, iIs  le sont plus encore pour les pays en voie de
d.6veloppement qiri d6pend.ent encore largement d.e Leurs ocportations  agricoles,
en d.6pit d.es efforts d6ploy6s po-ur d.lveisifier leur 6conoioie.
rTT. .  BARRIERES  NON TARIFAIFES
Lbs nesures d.e l-ib6ration du couunerce d.6cid6es aprds Ia guerre ont
perrnis surtout de d6ma:rteler les ha;utes barriEres tarifaircs  61ev6es au cours
d.es ann6es 20 et des ann6es J0 pour se prot6ger contre les importations  de
produits industriels. Cependairt, aprEs Ie d.dsarrnernent d.oua;rier, les barribres
commerciales  non liarifaires ont gagn6 en iroportance relative"
Le GATT a dressd un inventaire de plus d.e 800 mesures non tarifaires
app}iqudes par de nombreux pays. Des repr€sentants an6ricains se plaignent
de rtpratiques cornmerciales  d.dloyaleStt  sortle-entendant  par Li gue les Etats-Unis
sont le seul- vrai marchd lib6ral  du monde. Cepend.a.r:t,  dtaprbs ltinventaire
du GATT, tous les pays ont gr:.elque chose &, se reprocber en ce gui concerne
les obstacLes non tarifaires.  Les Etats-Unis sont parni les pays gni ont fait
lrobjet  d.es plus nonbreuses plaintesn Des pratigues coroerciales restrictives
existent d.e tous odt6s et un d.es principaux ob,jectifs d.e la nouvelle s6rie de
ndgociations commerciales sera de parvenir d, un d.€rnantblement rdciproque des
barribres non tarifaires  par les Etatg-Unis, 1a Comrmrnaut6, le Japon et drautres
partenaires colnmerciaux.
te nombre et ltimportance cles barribres non tarifaires  d.es Six stest
r6duit constanment par sui.te du processus d.tint6gratio!. au sein du. Marchd
coilollrtr tee entraves'au comnerce b ltintdrieur  du llarch6 conlmunr telles
que 1es.subventions aux chantiers navals, Ia taxe statistiqr:e italienne et
les r6glementations"technigues  ont dt6 harmonis6es,  r6duites ou supprimdes
au. cours deg d.ix derniBres a;rn6es afin d.e faciliter  Les 6changes entre les




11 existe aux Etats-djnis un grare uraLentendu au sujet du systbme de Ia
taxe sur la valeur ajout6e (WA) qui est pergue C.ans la Cor:unui:aut6 dt gui est
parfois,consid.6r6e  comile.une barridi'e rion tarifaire'  La f\I/r. a 6td ad.opt6e par 1a
Commrinautd pour harmoniser les systdmes fiscaux europder:s d.ivergentsr cc gui
constitue uno condition irrd.ispensabte 'pour crder lrunion 6conomiqu.e" 0inq des
pays de La Cornrnunzut6 ont aaopte 1a:1V,,[ et lfltalie  1o fera prochainementn Aprbs
itlaopt:-on du m6mc systbne fiscal partous les pays, ltdtapb suivante sora
d.rharmoniser  lcs taux, car Ies taux dc S/A app).igu€s actuellement sont diff6rentso
La [t/A' colme la taxe sur les ventes Eri exlstent danb 46 des ]0 Etats
arn6ricains, est une ta:ce dite lndirectig. Les rEglee cdmrnerciales  du GAIT per-
mettent d.e proc€d.er 6, La frontibre A, 6ee ajustemente des taxes indirectes  d.e
sorte gue les produits 6tra;rgers et nationaux ptli.sse se concurrencer sur un
pied cLt6gaLit6,  Par exenple, les produ:its e:rportds pai lfEtat de Pensylvanie
6chappent  Fr, la taxe de 5 ll sur les ventes. Par ailleurs les biens produits
sur pl-ace et les biens importds d.oiveut acgrritter Lb, taxe de 6 /. lorsgurils
sont vondus dans }rEtat, La [\IA est plrrs compl-iqu6e  puisgue la taxe est
pergue sur Ia valeur ajout6e i, chaque stade d.e la production et pas sirnplement
b ta fin  comme ctest le cas pour une tiaxe sur les ventes. Pour harnoniser les
cond.itions de concurrence dans lq cad.ro du systbne de Ia [\IA, Ie rnoniant de
La taxo. d6jA, vers6 est reri:boursd lorsque Ia marchand.ise  est export6e' Cela est
r6alisd conforrn€inent  au principe inter:nationalement  admis suivant legueL les
taxes ind'irectes d'oivent €tre acquitt6'ee li'  of Ie produit est consomm6' A
Itint6rieur d-e la Coimunaut6  un bien i:nport6 acguitte une taxe 6ga)-e i' ceLle
gui a d6jb frapp6 Ie produit qanrrfactu:r6 sur place de sorte que Le produit local
nfegt pas avantagd sur le plan fiscaL par rapport au produit inport6.
I,e GATf et L'OCDE ont effectud des engu6tes approfond.ies sur les eff,ets
comnerciaux  d.e La tVA et ces deux orga^nisations  en sorrt arriv€es d la conclusion
qrre la TVA est neutre et qurelle nrent:raine  pas de d.ietorsion  des conditions de
concurrence entro 1es exportations et les inportations.
Le Gouvernement am6rioain effec'tue actuell.enent  une 6tud.e sur l-a IVA en
rrre de son 6ventuell.e introduction aux Etats-Unis'
Birri6rejS_+9n'!g,rif  ailgg arTr6ricalpeq
Le but du pr6sent paragraphe ntest pas do d.resser une liste  exhaustive
d.es plaintes Eri pourralent 6tre faites au sujet de 'tpratiques comnerciaies
restrictives de Ia part des Etats-Unisrt, mais plut6t d.ril"lustrer certai:res
d.es pr6ocorpations  de l-a Conmunaut6c
!e gt 1i gt logs_qa3t !t3t lvgs_
De 1963 Er,'l.a fin de 1970, Le nombre des oat6gories de produits vis6es
par les rostrictions guantitati.ves an6ricaines est pass€ d.e J i.5J. En Lg7L,
Le nombre de ces restrictions a encore augnentd aveo Ltintroduction  C.e contingents
pour le chocolat et Les produits d.e confiserie et avec les restrictions dites
t'volontaires" pratigr:6es par guatre psys asiatiques sur les exportations de
tertj.les synth6tlgrres et d-e textiles de laine b, destination des Etats-Unis.
Ces reetrictions qrrarititatives linitent l-a qua,:etit6 dlun produit qui peut 6tre
import6e dans un pa,ysr par le biais ecit d.e contingents, soit d.e restrictions
trvolontaires't appligudes par le pays erportateur. Ces restrictions sont g6n6r'a-
Ienent beaucoup pfuJ pr6jud.iciabLes au commeroe que les droits d.e d.or:aner 6tant
d.onn€ cnrtellee l-imitent d.e faeon absolue Ia quarrtit6 d.rr:n bien pouva.nt 6tre
!a
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importde. Pend.ant la m&e p6riode de 1963 a 19?0, Le nombre cles produ"its
faisant lrobJet d.c restrictions quantitatives d.c 1a part d.es Etats mernlres d.e la
Communaut6 est tombd de ?6 d.65, fl  existe en ouire lJ  restrlctions appliqu6es
spdcialement 51r6gard d.ir Japqn dans teL ou tel  Etat membre et ?.autres produits
japonais font ltobjet  de restrictions d.e la part de tous les Etats membres.
Au total,  prbs d.rrm cinquiBme d.e toutes les importati.ons am6ricaines de
prod.uits ind.ustr:Lels sont soumises  h. des restrictions quantitatives, ce pourcen-
tage comprenant une Large gamme d.e prod.uits allant  d.es balais aux produit,s
p6troliersr Lrdconomiste  amdricain C. Fred- Sergsten a estimd.quralrx  Etats-
Unis, les bamidres non tarifaires  cnt un impact sut' un volume de consommation
repr6sentant environ 100 rnilliards de dollars par an. De tous 1os grancls
ensembles comrnorciaux, crest la  Conmunaut6  qui a le plus faible pourcental-1e..
d.rimportations i.ndustrielles  soumises  &, d.es restrictions quan*itatives.  413 
o/"
des importritions inclustrielles sont touohdes par" d.e telles  restrictions,
I
Ltune Ces nouvei-les pratiques bmdricaines les p1-us g0t'rantes est la
ttl"imitation volontairdil, Les EtatS-Unis ont d.ema"ndd de plus en p1-us ces r'Limi-
tationb volontairesrr,, pb.r Lesquelles l,e pays:exportateur accepte d.e ne pas
augmenter le volume d.e ses expc'rbations au-delFr d-tun certain "seuil pour un
nombre importa.n-t d-e prod.uits tels  que les terLiles et ltacier,
Mdthod.es_d I 6valuat ion
Bien tTue sa srrpprebsion ait  fait  partie. du rfpaquet produits chimiguesrr
du Kennedy .Round., lt "Amertcan Selling Priceir'est encore pratiqu6 actu,ellementt
1e Congrbs ne lfayant pas encore abrog6o Selon ce systBne, les droits frappant
nota.rnfncnt tres produits chimiques'benz6niq*es et leurs d6rirr6s, tols  que
colorantsr, pesticid.cs:, 'produits pharmacbutique,s et matibres, pLastigues.ne  sont
pas fix6s d.tap:rEs la veleur Cu produit tul-mGne, rnai.s en foncti.on du prix  du
m6rne prod.uit, d.e fabrication am6rica:L,nen, 'Dra,utres modes' d"r6vah:a'L j.on tels  ceux
appl.iqu6s  dans le  systbme do l.a rrliste finateil sont ert?Grnement compliqu€s
et g6n6rateurs drinoerbitud.e.  ; 
:  :
{ elart s 
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Le rtsuy American Act" de 1933 stipule cJue les produits achet€s par 1e
gouvernernent f6d,6ra1 d.oivent Gtre d.es prod.uits de fabrication am6::i"oa,j,.ne  d
moi.ns qrf,ril ntexiste pas d.e produits nationaux sirlilairtrs  ou gue 1e prix du
pnoduit d6' fabrrication,nationale  soit supdrieur de 6 f".(a.tns certains eas
L2 /r) i,'celui  du produit d.e fahrication 6tz'angbre, Le ministbre amdricain  C'e
la d.6fense stipule que l-e prix du bien d"e fabrication 6trangdre d-oit 6tre
inf€rieur de )O /" i  oefui du produit am6ricain dquivalent et iI  a d.ress6
d"rautre part une longue Liste de produits cornprenant des d.enr6es alimentaires
et des v6"bements  {ui. r,'gtils  sont 6traqgqrs, ne peuvent 6tre achet6s quel guren
soit l-e prixo lies autres payS, .y cornpris ceux d.e 1a Communagt6 europdenne
app,liquent la  rrdiscrdtion adminlstrativelr pour les.achats publics.. Aux litats-
Unis ccla se fai*  en particulier  au rliveau d.e lrEta,t ,et:a-u niveau local;
.' '':  :
pn!ryv9s_a{mlnls!rytivss_,
Toute une s6rig de contrBles adninistratifs  ent.ravent ou rend,cnt plus
compl-iqu6es  1es exportations de La Communaut6 vers les Etats-Unis.  Par exemple,
aucun navirc d.e fabrication 6irangDre ne'pdut faire  du cabotage 1e long d"e
La cdte arn6ricainer La r6gqlementrition en matibre d.e margu.es d.rori,Tine exige
un marquage  d.es produits importds telle  que 1a mention rrMade in ltalyil  ou
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ttMad.e i"n Japanrt, cc qui entrafng d.es complications, augmente les cofits d.e
production et perrt en outro se traciuire, p+r r:.ne d.iscrimination  6,3.t6gard d.es
produits fabriquds  6. ltdtranger. En out;rer les Etate-Unis ne rospectent  pas
Les rbgles internationalement admises ern matiBre d.e ttdumpingtt ct deftaxes
compensatoiresrrn Cer"taines rdgLes am6ricaines dont les applications se
g6n6ralisent  d.epuis peu, pouvent oonstituer des entraves au:c 6changesr  Du
ler ;iuillet 1970 au 3O juin lpJl, le gc,uvernement am6ricain a ouvert 22
nouvelles procddures anti-dumping. Au crours c1e 1a mdme p6riod.e, la
Communariit6 qui respecte les rbgles anti-dumping  du GAT$f nra ouvert gutuno
seule nouvelle nroc6dure.
.9rlc-
'La proposition concernant  l-a DISC (Domestic'Intcrna.tionaL  $a1es
corporation),  une d.es mesures annoncdes par ls Prdsid.ent Nixon le 15 aatt
.i97I, a pris fonce d.e 1oi en d.6cembre 1971. Ce statut qui est u:rique.&w
letatsJJnis pennet d"e d.iff6rer le ,paiement  d.es imqdts aff6rents & lO fo d.es 'b6n6fices des sooi 6tdq amdricaines r6alisant 95 {, de leur chiffre d.taffaires
;ir )- | erpor*ation.
En pratique, d.e grand-es gooidt6s arn6ricaines cr6ent des itfiliaLes
:facticesttpouvant b6ndficier du r6gime.DISC. I,e report autoris6 pour le
;paiement des imp6ts sur JA fo des bdn6fices devient en fait  une exondration
puisque ces b6n6fices ne sont pas'impos6s tant qufil-s ne sont pas d.istribuds
ieux actionnaires mais r6investis pour p,romouvoir 1es exporbationsr
Le !  octobre 1!J1, d"anrs une notb venbale ad.ress6e au gouvertrement
andricain, ).a Communaut6  ddclarait i Le systbme fiscal DISC permettrait
clf exon6rer  d.es tzures d"irectes une part,r:onsid.6rable  des bdndficeg et
sorait de nature b encourager arbificie:Llerncnt les exportations en
erbaissant Les prix. Cette exon6ration  sr3rait incompatlble avec 1es engagemonts
pris par les Etats-Unj.s dans le cadre dr: lrAccord. 06n6ra1 en ce qui concerne
l.es subventions aux exportations et eLlr: risquerait d.tentrainer de graves
tlistorsions dans la concumence interna.bionalo.
IV. - tES Ilrtf.ESTISSEItq\TrI$  AI@.RICAII$S EN EUnoFC
Les investlssements  am6ricains en Europe d6tertninent  actuel.lement dans
tme 3.arge mesure Ia physionomie d.es"rela,tions mon6taires et commerciales entre
l.es d.eu:r parteniares situ6s d.e part et tlrautre d.e lrAtlantique.
La val.eur comptable des investis$enents  directs am6ricains dans Ia
Clommr:naut6  a sertupfe ae 1958 a 19?On prissant de 1r9 mliliard de dollars
!u 11rJ mil-liard.s. Ges chiff,res ne tierueent compte qiue des investissements
erffectu6s par. des soci6t6s am6ricaines clirectement S partir d-es EtatsJlnis
ert ntincluent pas les investissbrnents rdalis6s par d.es holdinge a^rn6ricains
€itablis par exemple en Suisse, au Luxembourg  ou alrx Bahamas. Pendant la derniBre
i[6cennie 1a Communaut6  a 6t6 la zone of 1es investissements d.irects u,l6ricains
ont margu6 1a plus forte expansion.
En 1958, les investissements  an6ricains d.ans 1a Communautd, concentr6s
surtout"dans liindustrie p6trolibre, ne repr6sentaient  que ? f' ae trensemble
d.es investissements  a.rn6ricains h, L t6tranter.
e
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En 1970r les investissemcnts  am6ricains  d.ans la Communautd 6taient
passds i  i5 i1, du to"ual et intdrcssaient pc.,ur 60 fo Ie sec*eur d.es produits
manuf;r,c-burds.
Lf accroissenent d.es investissements  d"irects am6ricains est encore plus
renrarquable si lron tient  compte du cofit annue-i- d.cs investissements  arn6ricains
en capital d.ans 1a Commr:nant6'  Le cofit en capital est constitu6 par d.es
capitaux transf6r6s  d.es Etats-Unis, d.es capita".n pldlev6s'su-r Ie march6 financier
curopien et d.es b6ndfices r6investisr Lcs coffts arrnuels d-es investisssments
e,m6ricains dans les six pays de 1a CEE qui Gtaient d.e {20 millions de dolLars
en lp)B atteindront probabloment 3,3 mitfiard,s en ]-g7Z,
Ces in.,:estisscrncnts  *irects amdricains  dans la Commu:rautd  ont une
inciclence c1:irccte sur les exportati.ons vers 1_rEurope et, partarit, sur 1a
balance cornmer'ciale d.e la  Communa"utd  a"rec Ies Etats-Uni-s. Un nombre d.e plus
en plus pnri:nd. de prcduits, gutii  stagisse drorclinateurs ou de d6*orr.,c'onts-
sont fabriqu6s maintenant'en Europe et ne sont ;il";;;""ie""aJ""ni"i"-uit".
En i-!6E, la  d"ernidre ann6e pour laquelle on dispose d.e statistigues, le chiffre
d'f affaires dcs filiales  arn6rieaines dtablies dans l-a Comrrr:naut6 sf 6levait  A,
1{ milLiards d.e dollars ccntre 12 rnilliards en 1967 et {,8 milliards en t.96:-._
Ainsir en 1!68, le chiffrc  d.raffaires  d.es filiales  fabriqu.ant d.cs produits
manufaotur6s repr6sentait 2r) fois la valeur d.es exportations totales
amdricaines vers 1a Communaut6 et presqu-e {  fois  ce1le d.es exportations  d-e
prcdui-ts manufactur6s' fl  est impossible de savoir guel est exacternent Le
volume d.es exportations  am6ricaines qui ont 6tt3 supplant6es pa" 1a production
en Europe. l{ais iL est 6vid.ent que dans 'me large mesu-re 1c mouvement  de
capita,u'x des Etats-Unis ir d.estination  d.e lrEurope stexplique par le fait  qrie
1es compag:,"ies amdricaines sont amiv6es,i. la  conclusion quril  <itait plus
avantageux d.e produiue en Europe que d.recporter des procluits finis  b, par"tir
Ces Etats-Unis.
En rcvanche, 1es investissements directs europdens aux Etats-Unis  ntont
jamais 6t6 importants. Leur valcur comptable ntdtait  que de 1r{ mi11iard.  d.e
dollars en 1960 et 3r5 miliiards d"e dollars en 1pJ0. Cela tient  en partre A.
la politique pratiqu6e par lcs Etats-Unis i  lr6gard d.es investissements  6trangers.
Comme iI  a 6t6 djt  dans 1o I'mdmotandum  sur la politiqu-e industriel1e" dc 19?0,
certains aspccts d,e l-a l63is1ation am6ricaine  emp8chent les invbstisscments
d"irects 6trangers aux Etats-Unis' Crest ainsi guraucun investissemcnt 6tranger ntest autorisd dans i:n certain nombre d.tin,lustries telles  que lf aviation, Itindustrie dlectrique, les assurances, la production d.e Jroissons alcooliguesn
De surcrolt, la l6gislation anti-trust  amdncaine stapplique  non ser.rlement
arrx filiales  am6ricaines d-e soci6t6s dtrangbres, mais 6ga,1-ement aruc soci6t6s
mbres pour les activitds exerc6es hors d-es Et*ts-Unis.  11 stagit 1i. d-t.une
mesure qui a dissuad€ d.e nombrcuses firmes crrrop€ennes importantes d-tinvestir
au:c Etats-Unis. La Commu:raut6  europ6enne pou-r sa part, applique exclusivement
ea r6glementation d"o 1a concurrence'auJr soci6t6s mdres pour 1es act:vit6s
Qrrrelles exercont il, lrint6rieur  cLe la  Cdmrnunaut6,  soit  directement, soit par
lf intermddiai:'e  dc leurs filialeso  Cornrne 1e montre 1es inrrestissemenrs
r6i:.1is6s par 1cs soci6t6s arn6ricaines en Europelun moyen comnrod.e  de prendre
pied- sur un rnarch6 ou d.f 6tend.re 1a sphbre d.tactivitd d?'.:ne soci6t6 est d.tacheter
d-cs firmes existarrteso  Oro ce g€nre d,c ti'ansaotions  tdmbe souvent sous Le
coup de lois  anti-tru-st am6ricaines.
r'6 i5n''{-?iement d"es bdndfices r6a1is6s par 1es filtales  amdricaines 5
1!6t:rangcr est devenu r6cemment une sou-rce tr6s importante d.e revcnus pour la
balance d.es paiements ern6::ictri.n€r Do 1960 e l-971, 1cs rentrdes procur<5es par
les'in-vestissenents  d"irects arn6rioains d lf dtrainger sont pass6es de 2r9J milliaras
d-e doll-ars a 9,1 niliiard.s de doll-ars.
t  t  t/  t  z t-11 -
En 19?11 les soci6t6s am6rioa:ines  dtablies
rapatrid 112 milliard d.e d.ollars et :n6investi le
en \rue d.e lra#andissoment  d.e leurs :LnstaLlations
V. - ACCORDS PRNFEREITI']ELS
d.a,ns la Communaut6 ont
reste de leurs b6n6ficcs
en Europe.
Depuis sa cr6ation, la Communieut6 europderrne  est associ6e par trait6 
_
A, LB E'bats africains et ma1-gache. Dtautres acoords bilat6rar:x ont 6td n6,1oci6s
d.epuis avec un certain nombre de paJns m6d.iterran6ens (GrA"u, Turquie, I'taroc, 
,
Espagne, Isra'dl et l,[a1te) et avec trris  pays dtAfrique orientale (Kcn1'ar Ouga'nda,
fanzJnie). Tous ces accord.s ont pour but La cr6ation cle zones d-e libre-6changc
ou d.tunions d.ouanibres  d-ans lesquelles pratiquernent tous les 6ehanges d'es pays
eoneern6s geront prcgressivemcnt exo:n6r6s d.e droits d"e douane, conformdmcnt
ar:x rbg1es du GAT| , Ians le cas d.es premiers accords conclus avec 1-es pays
drAfrique le libre-€change est d.6ji :r6aLis6r
Pour La majorit6 de ces paysr Les traitds  dfassociation ne sont gue le
prolongement d.es ii"ns  historiques e:ristant entre ces pays et certains Etats
membres de la Communautd.  La rocondu,otion des accorrls commerciaux existairt
prdc6d.emment est i, 1a fois  une n6c,essit6 dconomique et une ol:li&tion  poli-
tique pour Ia Communaut6,  puisgr:e beieucoup de ces pays sont tributaj-res de
lraccbs au march6 europ6en pour pLrls d.e la moiti6 de l-eurs exportations.
Dtautres pays qui ntavaient pies de licns hiotoriques par"ticuliers avec
les Etats memlores d.e La Communaut6 o:nt deroand.d lrdtablisscrnent  d"e relatlons
sp6ciales avec celle-ci.  Trois raiso:ns principales ont c.onduit la Ci'E ir. acc6d-cr
b leur d.emande l
-  dans Le cas d.e la Grbce et de Ia T:nrquier {r:i  sont des pays europ6ens,  1e
but d.es accords est d.e permettre A. ces pays de faire partie de 1a Communaut6
europdenne en tant gue membres  d,e plein exercice l-orsque leur 6conomie sera
suffisarffnent  d.6ve1opp6e. En 19?1, un nouveau pas dans cette voie a 6t6 fa,it
en ce qui concerne Ia Turquie, lorsq*e ce pays a accept6 un projet pr6voyant
ltdtablissement graduel drunc urrion rlouani$re avec 1a Communaut6;
-  dans Le cas d.es trois  pays de LrEst africain,  la  Comrnrmautd a dr1c1ar6 quf eLle
eatend.ait donrrer une suite favorabler p&r souci d.r6quit6, allx demandes
d"t6tabl-issement  d.e relations sp6cial,es dmanant d"e pays placds dans une situation
fconomigue  comparable  ir. celle des autres pays africains moins d.6ve1opp6s,  associds
au rnarch6 cornmun;
-  da.ns lc  cas d.e ltEspagRe, d.rlsra'dl et d.e tfalte, iI  est n6ccssaire, compte tenu
des particularit6s d.e la  zone que co:nstitue Le bassin m6d.iterran6en,  de maintenir
lr6quilibre  6conomique et commercial traditior:ncl,  d"ont la  Communaut6 cst 1e
facteur principal
I-,e principal objectif de ces aocords  est d.o faciliter  le  d.6veLop-
pcment 6conomigue  de ces palsr Cela peut 6trer6a1is6 a, la fois par le  commerce
et par des mesurcs d.taid.er
l,a plupart d.es produits origi:naires des EtatS africains associ6s et d-e
Madagascar-entrent  dans Ia Communaut6 en franchise d.epuis ie ler  juillet  1968
et en contrepartie, la pLupar"t des prod'rits d.c Ia Communaut6 entrent en
franchlse d"a.ns l-es pa:rs associds. te l-ibre-dchange est pr6vu aussi par 1es acco:rr'.rr
d.f asqooiation avec les pays m6ditert:ren6engo  Les Six ont accord6 6galemcnt
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une aide communautairc d"e d.6veLoppement  en plus d.es programnes d.raid.e des diffdren'bs
gouvernements natiolLsllir Depuis Lgl,B, les 18 Etats africaing et nal;,ache ont rec.;
21229 mill-iards d.e doll-ars. 125 millions ae d.oilais ont 6*6 vcrs.:s i  -'l-r, l1;:..c:-r
au titre  de lraid.e a,u d.dveloppernent lorsque le traitd  c'l-rassocio.tron  a,iti
conclu. U5 millions do dollars ont 6t6 vers6s  3r. Ia Turquie conformdmont A.
Lraccord. dtassociation.  Des ndgociations von* stouvrir prochainement en vue
d.e parvenir i. d.es accords analopJles avec le l.{aroc, la Tunisie et 1tA1g6:'ie+
Rien nc prouve jusqurb pr6sent ql,-e ces accorC.s aicnt. affect6 le  commerce
dtun quelconque  pays tier-sr Lcs exportations  des Eta,ts-Unis ver"s ces pays ont
augnentd pl-us rapidernent que: cc1Les d.e l-a Communaut6* De L95B ir la fin  d.e 1971,
1es cxportations ,dgs EtatsJjnis vors Les 18 pa;rs africains et mal€.,p,che  ont
augnentd dc 1!8 %o Dr:a",ar-rt cette msme pdriocle, celLes d-e 1a Communa.ut6 ont
augmentd de 9'l /".
Les a.ccord.s pass6s avec l-es pays m6ditcruavr6cns  ont 6t6 trbs contestds
par les Etelts*Unis. Cctte uone ne re'irSt cepcndant q.;ru:re irnportance mineurc pour
Ie cornnerce d.es trjtats-Unisr En effct,  lf ensemblc de 1a zone m6diterran<ienno
A, 1tc:rception d"c ltltalie  et c1e la France n'absorbe  crue 5 .4o du to+,al des
exportations  d.es itrtats-Unis ct ne forri:it  quo 3 fo d*-I.urs importations
globaleso Lraccorcl passd cvec la Grbce, le plus ancien, qui date d.e I)62,
ne repr6sentr: p*s r:rte'di-scrirnination pour Los csporlations andr"icaincsu En cffet
dc 1963 e 1?59, lraccroissement du volumo d.es oxportations  d.cs Etats*Unis vers
l.a Grbce stest chiffrd e 1Or5 /o corrtre 5r8 /" porr-r lrenscrnble du bassin m6diter-
ran6c:t. Le but cles acco?ds pr6f6rentie.l-s cst de favoriser 1e d.6veloppement
6conomique  d.e ces palsr Du fait  qutils  repr6sentent un marchd cltexportation
plus riclie et en raiscn des tteffets ,g€a6r'atcuis d.t6changesrtpropres  i, toute
zono d.e libre-6cha.ngc, les mir,rchds d-e ces pays ont 6t6 st seront p1us int6res-
sa:lt enc<.rre pour 1es Etat.s-Urris,
Les pays m6d.iterrandens  1:6n6ficient notamment  pou.r les agrumes d.tun
r6gime prdfdrentiel sur le march6 de la Cornmunaut6. En juillet  1pJ1, Ia
Comtirunaut6  a fait  un geste unilat6ral en faveur d.as Etats*lJnis en ramenant
porl:r un a.n d.g I5 a B o/n les d.roits' d.e d.ouane sur feg oranges am6ricaines pour
les 4 mois dc juin i. septembre, pdriod.e pendant laqrr-eIle pl.us d-e 8O /" d.es
oranges an0ricaines sont export6es vers la Commr:-nauti*
En f6rrr:ier d.ernicr, au cours d-e ndgocj-abicrrs bila,t6rales avec Les
Etats-Ilnj-s, 1a Communaut6  a acceptd d,e baisst;r e 5 /, pour dcux ann€es
suppl€mentaj.res ses d,roits de d,olrane srrr l-es oraniles pend"ant les 4 mois
d-r6t6 et d.e Les baissor c1e 6 & 4 'y' svr les pempl.emousses pour d.eux ann6es
compldtcsr  .
Enfin, 1a contributron  que la  Communaut6 peut apporter Cans cette partie
agit6e du moncle oii la situation menace constammcnt d.ro"ploser m6rite d-tCtre mise
cn dvidonccr  Cornme l4o Fr"anco Maria WII'TATTI ira  rdcerunent d.6c1ar6, alols qufil
6tait  encol:e Pr6sid,ent c1e la Commission :  'rNous comprenons mal- pourquoi on
critique la politique d.e la Communaut6 d.arrs 1e bassin m6ti-iterran6cn.  11 est
6viclent que ces accorcLs constituent un premier pas clans le sens cLrurre plus grandc
nr'icorao Aa l ttrlr3spe en M6d.:i-teran6e en tant gue facterir d.t6quilibre et de paix.
Je ne crois pas quron puisse mettre en d.oute 1e r61e constmctif qre lrEu-rope
peut jouer en r6duisant les tensicns et les pressions auxquelles sont sc'.unis
les pa;rs rivcrains d.e la l16d-iterr:,n6e.  fl  est rrrai gue ce r81e ne peut pas
se borrrer D. accord.cr certains avantages tarifaires  pour un prod.uit tel'que
Ies agrunesr La Comnnrnautd nta pas polrr le moment d.tautrc moyen clrassistance"
Ira Commission est consciente  d"e cette lacur:eo ldous ccntinuons et continuerons
d. chercher d-es moyens plus appropri6s et plus efficaces pour atteind.re nos
objectifstt' 
,."f .r.-'l?  :
vr. - w4qg$j0M!ffiwJag.^9,  l,l.sggna{surE-
' Au cours de ces d,erniers mois, plusieurs repr6sentants amdrj-cains ont
voulu expliquer 1 raccroissenent  rapide des exportations japonaises vers le
mareh6 arndricain par un protection:eisnre  de La Communaut6 europdenne b. lr6gard  t
d.es produits japonais. fl  stag:it lir d.fun argurnent ddmenti par les faite.
Iepuis L95Br le commerce entrer 1o Japon et }a Communaut| a 616 l'u{r  t
de ceux qui ont augment6 Le plus rapid,ement. En 1958, les exporbations  de l-a'
Communaut6 vers Le Japon repr6sentaierrt 139 nilfions do dollars et ses impor-
tations lL? millions d.e dol.lars. En 197'1", les exportations tle la Commureautd
6, d.ostiriation du Japon reprdsentaient  r:ne valeur d.e 937 milLions d.e dollars
et ses importations en provenanoe du J'apon une valeur d.e lrj{2  milliard.
d.e dollarsr En 19?1r les oxportations japonaises d, destination d.e Ia
Communaut6  ont augment6  d.e 25 To po, ra.pporb a -19?0r Les exporta'bions
japonaiSes vers la France ont augmentd; de M /, ef 'de 45 fo vers Les Pa;rs-3as.
Avant 19681 la lralar:ce cornmeroiala de la, Conrmunaut6  avec le Japon
accusait rfgulitsrement -url 16ger excdCernt,  mais d.epuis lors le d6ficit  coqmercial
nra cess6 Craugrenter. En 1968, ce ddficit atteigiai_t  16 milLions de dollar9t
en ltJO, 2{} millions do dolLars ot enfin en 1971, 605 millions de dollars.
Historiquement, les Etats-Unisr ont toujours 6t6 pour }e Japon un
partenaire conulterclal plus important gue 1a Communaut6,  tant pour 1es
expofiations que pour les importationei. En I955t par exempler 2.2rl /" *es
exportations  japonaises 6taient destindee aux Etats-Unis et 4 /o seu3.ement aux
rnarch6s des six pays qui forment aujourd,rhui Ia Communaut6. En l-9?0, 3OrB {"
d.es oxportations japonaises gont alides aux Etats-Unis et 617 /, vers La Com-
mrrna:rt 6 "
En ce qui concerne les importations Japoriaises, la situation 6tait
anal.ogue z en 1955, 31, 3 f" des irnporteitions japonaises provenaient deE
Etatslunis "t 3,-B-/,iur-ri" pays du Muureh6 commu-n; en t9?0, 2)r4 {" aes
importations provenaient d.es Etats-Uni.s et 519 /, ae ta Communautd.
De nombreuees ralsons peuvent expliquer Le faible volume des
6ohanges entre la Communautd et le Japon par rapport au voLume d.es dchanges
a,mdri.cano-japonais. Parmi 1es principeules citons l-a dlstance qui s6pare le
Japon et ltEurope et les ooffts de transporb plus 61ev6s qui  en r6sultent
6vld.emment. La d.istance qui s€pare Tokyo d.e San Franciscb par air est d.e B.2OO lcn;
1a distance entre Tokyo et Rottordam par air dst d.e 12.J0O km. La barribre
naturelle que constituent Les d.eux ocdans D. traverser a naturelLement 11mit6
ltimportarrce d.es dchanges entre ltAsier et lfEurope. Cela est vrai non eeulement
pour le cotflnorce  avec 1e Japon, mais eLussi avec toug 1es autres pays asiatiques'
La structure d.es industrias et du cennlerce limite aussi le volume
d.es €changes entre 1lEurope et }e Jap<ln. Le commerce am*lricano-japonais est
naturellernent compl6mentaire,  les Etal;s-Unis exportant au Japon surbout des
produits agricoles et d.es matidros premibres et inpor*ant tl-es produits
manufactur$s et d.es machineso Err revanrehe, les industries japonaises  et
europdennes  se spdcialisent et scnt cornp6titives exsctement ou preeque
dans les nrGmes doraaines. Elles exportent aussi exactement ou presque les
m$mes produits - d-es'biens de consommation,  d.es produits chimiquesr  d.ee
a, , ,f , a a-t4-
biens d.tdquipement classlques et d.es machineso C.fest ainsi par exemple que,
sur le march6 am6ricainr  clans les domaines tels que des petites voitures et
lrdlectronique courante, 1a concr'lrencc la plus vive ne vient pas des pro-
duits am6ricains mais des produits europ6ens. Lorsgue cette m6me concurrcnce
est transf6r6e en Europe le producteur Iocal qui nta a supporter que d.es
frais  de transport peu 61ev6s ou m6me nuls a rm avantage 6vid"cnt et consi-
d.6rab1e pour faire face a Ia concurrence  d.cs produits ayant dff. 6tre transport6s
sur 12.7O0 kn*
Par cons6gucnt, 1es Japorrais ont concentr6 lcurs cfforts sur 1e march6
am6ricain, plus proche, of i1s ont trouv6 une 6conomie entibrement unifi6e
sans aucune entrave ar.rx dchanges, une seufe langue, 2O0 milLions d-e consommateurs
et Ie plus haut niveau d"e vie d-u mond"e.
Prenons rrn excmple importad, ltautomobile; on estimc quf en :971, \e
Japon a exportJ ?00"000 v6hicul-es a".::i Etats-Unis, 1a majeu:re partie de
ccs v6hicules ayant 6t6 venciue dans la partie ouest du pays proche d.e 1a
cOte pacifique. Sur le march6 amdricain, un d.es principaux concurrents  des
voitures japonaises est Ia petite voiture europ6erure" En 1971, Ie Japon a
e::port6 environ 120.000 v6hicules dans la Comnunautd. Seule 1lltalie  applique
d-es rcs-brictions aux importations drautomobiles  japonaises. 11 est 6vid.ent que
1a d"iff6rence entre les exportations japonaises  dtautomobiles vers lrEurope
et vers les Etats-Unis srexplique par la  concuruence  p1u-s forte gue rencontront
les prod.uits japonais sur le march6 eurcp6eno
11 est rmai que d-es E-bats -membres de l-a Communaut6  appliguent encore
certaines restrictions quantitatives i  1r6gard. des produits japonais, tout
coxnine le font clrailleurs aussi les Etats-Unis, notamment par }e biais d"esdites tflimitations volontairesrr'  La CommunauJ6 n6gocis actuellement son premier
accord. commercial avec l-e Japon, cet accord. est appe16 5 remplacer l-es quatre
tra,itds sign6s avec ce pays par Le 3ene1ux, la France, IaR.F,  dtAllemagne
et Itftalie,  Ltobjectif  d,e ce nouveau traitd  sera une rdduction rdciproguc
d-a 75 /" aes conti.ngents cn vigreur Ie ler  janvi er .L'jlO.*15-,
r,fII. Le comrnerce et la situa'fion non6taire
Le 1B d6cembre 1971 Jes dix'priacipaLes nations industrialis6es
riu nonde sont pa.rvenues d un accord pour modifief les parit-ls  des prin
r:ip.aIes monnaies. Cela mettait  fin  I  1-a. premidre phase de 1a crise  -
rnon6taire internationale  q.ui syait 6cla.t6 a.u mois de nai  avec 1a. libre
:fluctuation du rnark allenahd nuis en e6ut avec ce1le du dollar  em6ricain"
;
Les Eta.ts membres de La Comrnunaut6 ont jou6 un r61e importa.nt
dans la  r6alisation  de 'l f accord fls '!fi,shington en d6cembre-'" Cet accord
:Lmplir;uait l tacceptation  d f une d6valuation substantielLe du doll-ar
an,lricain et la  r66valuation de .certaines nonnai es europ6ennes" Ces
:flortes r66va1ua-tions se trad.uiront pa.r un handicap commercial pour 1es
lltats  nembres de la  Communaut6 et entralneront un affaibl.i,gsement  de
i[eur cc'mp6titivit6 sur 1es narch6s i.nternationaux.  En outre cela s t est
trlroduit i  un moment ori la  situation  6conomioJue nt6tait  pfts trds  fa-vcra-
ble dans certains pays de La Commune-'ut6o  Les r6€valuations par rapport
au dolla-r ont atteint  1es pourcentages  suivants :
R,6pub1ique f 6c16ra,1e rlrAllemagn e  13 r58 %
Pays-Bas  11,57  %
Belgique-Luxembourg  11,57  %
tr'rance  8,,57 %
Ita1ie  ?,48 %
Toutefois, Lraccord de Washi:rgton n'a  6t6 que }a premidre 6te.pe
c[tune 16forme fondamenta].e du systdrn,: rnon6taire international"  Le
comit6 mon6talre de J.a Cornmunaut'6  a:n6cemment,6crit  dans son rapport
ernnuel frle r6alignement  des rapports des changes a mis un terme aux
i.ncertitudes qui r6sultaient  de la  f-Lottaison des monnaies et  dont les
erffets n6gatifs sur Itexpansion 6conomique et 1es 6changes commerciau:("
ervaient d6ji  commenc6 d se faire  sentir  dans nombre de pays"  Toutefois,
La mise en oeuvre de m6canisraes  mieu:r adapt6s aux exigences actuelles
$uppose que soient r6solus un certain nombre dfautres probldmes concer-
nant en particulier  le  r6gime futur  <le convertibilit6,  Le r61e de lfor,
Cl.es monnaies de r6serve et des DTS, lLf approvisionnenent  ad6quat en
instruments de r6serve, J-e degr6 de flexibilit6  des taux de change ajnsi
que 1a 16gulation des mouvements  de eapitaux ind,6sira.bles"rt
En conmettant les  mesures prilses l-e 1! a6ut dernier,  1e gou-
!'ernenent arr6ricain a souLign6 Les aspects commerciaux du d6ficit  de La
b,alance des paiements am6ricainE" Toutefois, une anellyse de 1a balance
d.es paiements ann6ricaine  montre clairement que cette explication  ne
d.onne qutune r6ponse trds partielle"  Lrorigine  du d6s6quilibre de 1a
balance des ,paiements doit  6tre recherch6e surtout dans Les sorties
contlnueLles et consid6rables  de capi-taux am6ricains i  court et A moyen
terme" Comrne 1e repr6sentant de 1a Communaut6 l-ta d6c1ar6 en a6ut
d.ernier au Conseil des Ministres du GATT :
trll  faut rappeler que pour J-es Etate-Unis la  balance des Schan-
g;es de marchandises est un poste rcleltivernent peu important dans la
bal-ance des paiernents, notamment si  on Ia  compare au poste des b6n6fices
nets tir6s  des jnvestissements directr:  d. l-r'5tranger et  au poste des
s,orties nettes de canitaux d6stin6s ii financer ces investissements
d.irectsrt " """/"""trr
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IL ne fait  aucun clo'ute que,tr f cx.c6dent de la  balance commercia-l-e
arnSricaine a dininu6 dcpuis 1es ann6es' 6O oi  il  atl.eignait  en mo]'enne
5'4 nrilliards  pa:: an"  En 1970 1A balance commerciale des Etats-Unis
accusait oncore un exc6dent de 211 milliards  de dollars"  En 1971 el1e
accuse.it un d6fi-cit  de plus de 2 millia.rds de dollars  bien que, comme
nous l ravons d6jA indiou6 p16c5deiament  1a'balance des 6changes, collrn€r-
ci-aux des Etats-Llnis avec 1a Communairt6 sbit  gxc6,d.entaire" Le d6ficit
commercial a 6t6 irnputable en pr:rtie  i. un ph6nomdne temporaire te1 que
1es longuep grdves des'dockerso ltinflation  61ev6e et persistante aux
ntats-Unis et de tr6s  faibles  augmentations de productivit6"  Cette
situation  est probablement aussi cls.ns une certaine nesul'e, Ia  consS-
quence de certairrs changements strr:ctr.:rels intervenus pi"$gressivement dans 1e
commei"ce internatiorro.-!-, tels  que -l-a forte  augmentat:-on de s iniportations
am6ricaines d.e mati6res prenidres, 1a transf ormetion de 1 r6,coriomie
am6::icaine dtune 6conomie tclurl6e:v€trF  1a prorluction de biens en, une
6conomi-e' tourn6e vers 1r:s prestaticrrs de s.ervi.ces et enfin 1'oct:'oi
des soci6t6s multinationa.les"  La Comm'-rnaut6  considdre qutil  nre;ppi,rtient
pas aux partenaires com$erciaux des Ets"ts-Unis de supporter, par Ie
biais  d-e d6fici.ts  commerciaux sub"ctantiela, 1'ensemble du fardeau et la  rernise sr
Squil-ibre de 1a balance des paienehts am6ri.caine.
Draprds 1es statistiques  e.m6rici,ines, 1e d,6ficit  de Ia  balance
Ces op6rations t:n capital  de s Etats-Lrnis ettoi gne.it en 19'/1 ,  ?.9 18
milliards  de dollars.  Soit une augmentation  d.e 2O rni-l-liards dc dolLars
par rapport e.u d5ficit  de 9rB miIli'ir.ds  enregistr6 en 1970" Sur
ce  d6ficit  de la  balance cles paiements dcl rannS'e dernid::e ,  ?19 milliar"ds
Ce dolla.rs seulement 6ta-ient irnputables au d6ficit  de la  balance cr:m-
rnerciaLe" Les 5changes commerciaux  nrexpliquent donc p.:.s d eux seuls
1e d6fic:t  de l-a balance des pe.iements'am6ricaine" Lressentiel de ce
d6iicit  est imputable aux sorties  de capitaux A court et  d. moyen terme"
Les sorties  de capitaux destj.n6s d, financer les  investissements dlrects
se sont naintenues d. un nirreau 51ev6 penJant 1971 et ell'es repr6sentaient
une vafeur totale  sup6rieure A 4,5 oiltiards  de dollars.  Ces sorties
de capitaux:diinvestissernents  ont eu lieu  en d6pit des prograsnes
am6ricains destin6s d contrdler  trec investissements Cirects ri lr6tranger"
De ce fait  iI  y a donc li'eu de stinqui6ter  de certai,nes propositions
faites  r6cemment par les  res':onsebLes ami:ricains clui souhaitent supprlrner
cee; contr6les ce qui aurait  pour effet  d'agg:aver le  d6s5quilibre de la
balance des paiements, qutiis  stefforcent  pcrr arilLeurs de r6duire"
Ces d6f:cits  de Ia balan"o 'U." 
op6rations en capita-l qui 6taient
iinpci'tants dds le  d6but des ann6es 60 ont dfi 6tre financ5e par des
ventes limit6es  dter et par lraccumulation drirnportants avoirs en dollars,
en particulier  par les  banques centrales europ6ennes, ou de  liquidit6s
(eurodoLlar) par le  secteur priv6  (voir  annexe, tabl.eau J).  En outre
le  dollar  n'est  plus convertibl-e depuis le  15 ao0.t 1971"
vIIr " lA.jguryr'q$gg"  _slAR.GIn
t
Lfent16e plobable dans La Comnunaut6  de l-a Grande-Bretagne,  du
Danemark, de lrlriande  et de la  Norvdge le  1er janvier  1973 est un
6v6nement d'importance majeure pour la  Conmunaut6  et pour 1e morrde.
(voir  annexe ta.bleau 4)-"  ,
IDepuis Le d6but des ann6es 60 les Etats*Unis ont r6soLunent
encourag6 1r61argissement  de La'communaut6" En juilret  19?1, aprds 1e succds cirune partie inportante des n6gociations  en vue de lri.ah6sion britanni.que,  1e Pr6sid'ent Nixon a r'renouvel6 son soutien d.ans une Lettre.
e.dress,6e au pr6sident de 1a Comniss:ion"
comme nous lravons indiqu6 pr6c6demment, La cr6ation et 1e d6veloppement de la Communaut6 a atli b6n,6fiqu" i  t"  roi"  """  int5rsts politiques et aux int6r6ts 6conomiques  des Etats-unis" rl- y a tout lieu de croire que la  Communaut6 6lerrgie apportera aux Etats-Unis cles avantages 6gaux, voire accrus.
'  Lfun des r6sultats de lr6largissement sera un abaissement consi- C6rable des droits de douane sur lee; produits industriels dont ne
nanqueront pas de profiter  1es expc,ria.tions am6ricaines.  Comme Ie mcntre Ie tableau de la page 2, Les droits de d.ouane britanniques  sont en moyenne ptr-us 61ev6s que 1es droits communautaires.  Le tarif  britan- nique sera a1ign6 su"r le tarif  comnunautaire en guatre dtanes brenant fin  1e 1er juitlet  jg??"  Le r6gime pr6f6rentiel"dont  ua"aii"ti"i--'--, ractuellement les produits des pays du Commonwbalth riisparaitront Dro_
,gre ssiveme:rt "  Les droits frappant certains produits ii:dustriets Lt
iag:":co]-es <ies quatre nouveaux nembres seront relev6s d ta suite de leur rldhSsicn. Suivant Les rdgi-es du GATT tout pe.ys subissant un pr6judice
tgn raiscn de ces augmentations tarifaires  recevra une conpensation par
-Le b:!ais d'autres r6cuctions tarifaires,  Les n6gociatiorr'i 
"orroernart ces cofipensations  s'ouvriront probab.Lernent au GATT avant le fin  de cette ann6e"
La stirnuLation ouIexercet"a sur Ir6conomie britannique 1radh6sion clu Royaume-Uni d la  CEE sera peut-Et:re pl.rrs importante encore po,ur les erxportations am6ricaines ques 1es r6rluctions tarifaires"  Depuis 1958, Ies six pays nembres de la conmunautii ont connu rr, "vtrrr" 
d,"rop"nsion
lr1us rapide que lfErirr:po en g6n6ra1, ce qui est dff en parti"  a'ltulay""_ nique de ltint'5gration europ6ennc' tln pr6voit maintenant une a.ec61bra- tion de la  croissance  ,6conomique des q.rrLtr"u pays cand.idats. Une telle prosp6rit6 fera.d'e ces pays *Crun par:iiculier de l"a Grande-Bretagne?  un narch6 plus'int6ressant pour les exp.rtations arn6ricaines. 
:
tt6]argissenent de 1a communetut6 pernettra aussi sans aucun doute une ra'tionalisation des investi.ssements directs am6ricains en Europe" La Grande-Bretagne  et la" Conmunaut6  des Six sont deux zones oti les investissgnents  am5ricains sont trds ir,rport""tu-;; i"r  soci6t6.s pourront dor'6navant- pr6voir leurs d6penses por" ,r,  seul march6 unifi6 comptant prds de 260 miuions de consommateurs.  A la fin  cle 1g?a, 1a valeur 
















Lf6J-argissenent de 1a comnunaut6 affecte non seulement r_es quatre nouveaux menbres, rnais aussi 1es autres pays tronbres ou pays associ6s de lrAssociation europ5enne de ii'u""-a"hange (AE',E)" L,A'LE a cr66 une zone de libre-5change pour 1e-s produits ind.ustriels  compre- nant 1a Grancle^Bretagne,  1e Danema.rk, 1a Norvdge plus J.r.Autriche, la Finlande, la sudde, i*- srriuuu, lrrslande et re portugal. ces six derniers pay$ ne sont pas en nesure d.e devenir membres de 1a comnunaut6 en rai"son de leur neutraLit5 ou de leur sous-d6veloppement  dconomique" Mais'drautre part, ils  ne veurent pas r6tauii"  r""  ba*i6res tarifaires entre cux et les trois  membres ae l- taEin qui vont adh6rer a 1a communau- t'6"  r'es futures relations "o**u".i"i;;-";;l  ,*  aor*unaut6 dlargie sont trds importo-ntes pour ces six pays de l,AELE; leur commerce avec la
i:Hi"?"t6 















crest pourquoi la ccnrnunaut6 a propos6 d,e con.orure avec eux des accords de libre-6change pour 1es procrrit"'industrieLs qui sonr en cours de n6gociation' ces o""o"a,= seront totaLement c'nforrnes aux 16gres du GATT qrri pr6voient r-a cr6ation de te11es zones de ribre_6change.
En 1jf1 res Etats-unis expo::taient vers ces six pays de l,AELE des prodrrits industriels repr6seniant ,"u-r*fuur de 1 rJ mil]1ards de dollars soit J rO5 % ,le leurl  exportations totales"
g9II9'!-u"S.Lqr
Depuis la  fin  de Ia  deuxidne gue*e mond.iale le  monde a connu une g:rande lib6raiisation  c,u coamerce ce qui a contribu5 d relever le niveau de vi.e d.a,:s toi,rs 1es peys6 I,existence m6ne d.e la  Communaut6 6conomique europ6enne depuis' rb:B *-*ti;;iai-  t*  rita"etro*  dee 6changes en Europe et dans le  monde. $i  1es n6gociations Dillon  ni  1es n5.eo_ cia'tions Kennedy nraurr"ient 6t6 possirieu-s"ns r-rexistence de r_a comrnunaut5' La.communaut6 apportera son concours actif  aux nollvelles n6gociations q-ui doivent sto^uvrir en 19?j cans le  cadre du G-irr et  e1le considdre que ces n6gociations devraient accor.der une attenti-on parti- cul-i6re non seulemetit aux int6rBts  a.u puyu industrialis6s  mais aussi d' ceux des pays en voi-e de d6veloppu*.r1"- r,a conmunaut6 est attach6,e a une prus grande l-ibert6 des 6ctranges et eire rejette  toute tendance pro'cectionniste ou mercautiliste.
La cr"6ation de Ia  communaut5  europ6enne et  son d.6\,,e1oppement ont 6t6 profi-tabies d. lrEur.ope; ils  ont airssi etc profitables  d l'3'm6rique"  Pendant 1a p6riode draprds-guerre Ia  communaut6 a 6t6 ir616ment principar  du rl'pprocheraent des peupLes dfEurope occidentare" Cela a permis le  ma.inti"n-du la  paix uo",rp continent qui a connu de :rcrnbreuses trag6dies san6rantes of r*  p"o"fa'rt6  ce ses citoyens. En outre comme 1ta montr,5 Ie pr6sent rapport,  ra communaut6 et les poriti- olres quf elle  a rnen6es. depuis 1958 onl'6t6 profitables  a.ux intdr6ts  des




Evc:'urrc:I DL's ncl{/irtryns comrmacrAUx ErilI'RE [A coMI,ItrNAuTE
, r1'LIROP.miil:18 ET .LES XTATS-mffS
.  1958 - 19?1








DE tA CIiE /iVlr0 LES





















































































IP n  Id (D  l[r r'r  l-d
lF- r-l  t': cfl
























































ru ur\,5i E dHgd,
HFJ









fUNSFTJr\I Hrurufu-l +>  -l  fU  fD  O\
HPPI\)A




laa fr  x-KxF.


































































































































P  'C  H  P \IF-to\o hl-*ltsOU,
H
a. ts,I'HP v]  N)@-1  f\) H|,\oLnO
H
I










(,  C.O \O  \n \'|.  H  f\)  -l  o\
H
.a tsfrr\)N -.:ooooo \rF-lo\.o
H
'a




f\)  \t  t\)  w rUOOO\P
@@O\Vl@
ts
a ts E*HS \?  O\  \n  \O  -l
fu
I wPHruo\ lJr  IU  O  \O  -l coPor\\t
H
a f\)  -1  fu  (, d tstsgs

































































































FJ o..Db{zL.J t!.1.HAE LI  El:  E-J Lt  F- P-/\,^fi 2  U)  L^r  f\)  Z o.\  \./  \/  F:l :
Hil,u F:'i  H
E-r F< >l













i  i  il
r.l Lj






















































i  sQ l*F
I  eg I ;.;



























al rli' I -l
I
-J (rH-.1












PP N)  tJ  +'  O\  \x
tar.aoa



















t-{ 4. t E9
X  F'J  I€ H  t:>
t  ()  lbC F  Fr  t.:-
F4 trJ  ltl A-  l;- t-
ir ['t  l-- alH Eg  lrl I  l-l  tn
u) aa
|.-3



















































































-.J  CO  --l
.-:
fe \o
H  iNl  lr:i  H  i w  w  -F  lo'l  (,  lr-oi  u/  (,.l  r..l  I \JJ  t,  {>  lo\l  t' I  .  r  l'i  i"  -  t
B il  ;  B -? i.gi$ P  N
-Fg)(,J
oJ  N)  \'|
-*+*.--.I
HI
|  ^r I  lil
l=s-l ;;
ti i  lH
i* *i 3
i* 9 )B F F iF l"H F "d S i$ i-6 i i ..q q I i iF t"H F _d d is i-5 F F 3 p ;=" -'- l- i  b, G li2 lb l" i" io i;" ii  "o.' ;., L  (, r itlll Eii ii  Fi#*i 
#
I I  i I  s, l'- ;ll;l. I sl*;-
H  P  I-!' (,  tJ-  \t  O\  \Jl  !  Ct: 4..|?|r
P  l-r  {,  '.?  O\  I  () P  l-r  (/J  '.?  O\  i  ()
\l  FJ  \':  ()\  \O  I \C (J  O  \,  O\  \o  l\o
| |  l"  l-s
+ * 'd +. L, r\) H
X vv\JVVv
o c)(rtdUdul o Fr5-ler  p o FH'ts.o  5  i5 d p'  Flr Fb +. }r:i .q  F.t
FTJFbFbF,C  i  o Fb r-J FJ {rr o  O  (D FJOO
cJ  3  F, i)', ..
ia$  ts""o
P,OFf  F'H  I'd
o  utscf!lsl ,",p  Fj ts. !,  q  H ra o o  o tsru o4XSH'5^ kJ o F.!r  o o  m +il  g  O cF o u'{u a,  e) g.Fj.Fil  +
ar-" o ts.  F. FJ  Flu  A OH  E  c+
\O-  ,  HJ
H-l  O  ,A \oF-  o  d \t5O H<I0 '  ..o

















































SIX DlX UoS oA. ' U . R. S. S..  JAPON
























viande (1969 )  1;o0o t,
Pr^o<luction, de. 1ai.t
(tg5:l )  1. oo0 r r
Pro<luction totale dt 6nergie
prirnajre 1.OO0 tec
Consomnati  on int6rl.eure
totale dr6riergie primalre
Mio tec
Proctuction totale de pro-




(voj"tures particuJ-idres  et
commerciales )
Transports*chemins  4e fer
voy€rgeurs Krns (rnio)
Flotte  marchande totalb















































(1) Ces cbiffres  ne comprennent pas lers 6changes *ommeroiaux f:,ntra-comfiu-
nautair'es .entre les Six ou les  Dirco
Les chiffres  pour Ies U'S'A'q LtUiiSS et le.Iapon sont des % au comneree
oond;i.al .d. L[erelusion d,u conrnercs intra-ocnmunautai.re  entre ].es Dixo
Importations
mon,lial)
total 18tJ 25 r8 17t2 5t1 8t1
(1)
379 16
1 15.OOO